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1. Summary of Important Scientific Observations 
1) Systematic surveys of bathymetry and sediment distribution were conducted 
in the region of Kolbeinsey Ridge and Vesterisbank. Profiling was carried out in 
the area of Kolbeinsey Ridge in order to define the configuration of the rift 
valley and distribution of sediments. 
The submarine volcano Vesterisbank north of Jan Mayen was completely 
charted using multiswath mapping techniques (HYDROSWEEP-system). The 
cone rises abruptly from over 3000 m to nearly 130 m of water, with a 
longitudinal axis striking approximately NE-SW , semiparallel to magnetic 
anomalies. Below the 1500 m isobaths, its flanks are dotted with numerous 
small cones. Considering glacial sea level lowering and regional crustal 
subsidence during and after formation of the mountain, it once reached 
considerably above sea level. Types of sediment, volcanic rocks and benthos 
on the crest and flanks were systematically photographed by use of the OFOS- 
System. 
2) The PARASOUND-system provided high-resolution records of surficial 
sediment stratigraphy along the entire expedition trackline- in the Norwegian- 
Greenland Seas, achieving penetration depths of 40 m. Particularly in the 
Greenland Basin, extensive areas of sediment waves were traversed, holding a 
long-term record of both erosional and depositional processes. 
3) Hydrographie stations were occupied in the entire study area, with additional 
observations on sediment transport by sea ice made in areas of ice Cover. We 
found no direct evidence for modern hydrothermal activity, although indirect 
evidence exists in the form of alterations of dredged basalts. All major water 
masses of the central and Western Norwegian-Greenland Seas were sampled. 
The pack ice traversed and investigated contained considerably less sediments 
than expected and previously observed farther to the north. 
4) Plankton profiles were completed along two transects extending from the 
central Norwegian-Greenland Seas to Greenland's continental margin, crossing 
the major water mass boundaries. Water masses near the ice edge were 
characterized by very high concentrations of zooplankton (planktic foraminifers). 
Specific diatom floras were sampled in the pack ice, and radiolarians in bottom 
sediments of the Iceland Sea were described for the first time. Plankton 
samples from the water column and surficial bottom sediments were collected 
for the SYNPAL project along the two transects. 
5) Benthic foraminifers were sampled at almost all stations to expand the 
NOSOFO profile. Their abundance is controlled by nutrients, water masses and 
the current regime. The northern transect, crossing Greenland's continental 
margin, and the stations along the Greenland Fracture Zone have particular 
significance. In many cores , Pu//en/& bu//o/'des-horizons were identified, serving 
as biostratigraphic markers and providing preliminary age dates. Occurrences of 
Pu//en/& bu/fo/des are thought to record the formation of cold brines and 
therefore would be relevant to the exchange of bottom waters. 
6) For the project on "Boreal shallow water carbonates", extensive observa- 
tions and sampling of benthic communities were completed On Eggvingrunnen 
south of Jan Mayen, the Jan Mayen Shelf, and Vesterisbank. Of special interest 
are sponge-spicule build-ups on a structural high of the Jan Mayen Fracture 
Zone. Here siliceous sponge-spicule mats (spiculites) were found in surficial 
sediments. All hard- and soft-bottom types at almost all water depths were 
populated by sponge faunas. At Vesterisbank a depth-controlled biozonation of 
benthos was found. For the systematic mapping of benthic communities, the 
numerous bottom photos obtained along towed transects by OFOS-system will 
be invaluable. 
7) In the Course of th'e expedition an extensive sampling program was 
conducted of zero-age basalts on the Kolbeinsey Ridge and other volcanic rock 
complexes by use of dredges and a TV grab sampler. Compact pillow basalts, 
partly covered by massive glass crusts, vesicular varieties, sheetflow basalts, 
and pyroclastic rocks were collected. Hydrothermally altered basalts were 
dredged On Eggvingrunnen. The OFOS-System permitted photographic docu- 
mentation of various forms of volcanic rock outcrops. Volcanites of Vesteris- 
bank were of special interest. 
8) Sediment thickness and distribution were recorded along right-angle 
transects of Kolbeinsey Ridge and the sediments were sampled. This work was 
done to investigate the possible influence of hydrothermal waters on sediment 
properties, and especially On the chemistry of foraminiferal tests. 
9) Long sediment cores in the immediate vicinity of Vesterisbank show various 
types and thicknesses of ash beds. One core contains a remarkably cyclic 
tephra sequence of nearly identical beds, each interbedded with 3 thin ash 
layers. Brown glass is the dominant component of the ash. The ash beds 
probably originated from shallow-water vents. Their cyclic sequence indicates a 
repetitive eruption mechanism. Vesterisbank is the unquestionable source of 
ashes, which document volcanic activity continuing into the most Recent 
geologic past. 
10) The magnetic susceptibility of a large number of long cores was measured, 
and the sediments sampled for thorough paleomagnetic analysis. Preliminary 
magnetic susceptibility data allow stratigraphic correlation of investigated cores, 
and even now enable placement into the previously established age sequence 
for Fram Strait and the Greenland Sea. 
11) Long box cores, gravity cores, and piston cores were collected in the region 
of Kolbeinsey Ridge, Vesterisbank, and the entire Greenland Basin for 
paleo-oceanographic investigations. On the basis of carbonate analyses, 
coarse fraction analyses, and smear slides, preliminary core descriptions and 
stratigraphic assignments were made. Some cores penetrate 0-isotope Stage 
6. Notable is the fact that ice-transported materials occur throughout the cores, 
suggesting the semi-permanent presence of ice. Shallow cores of the 
Greenland Fracture Zone already have been correlated with those of the Fram 
Strait On the basis of macroscopic lithostratigraphy. 
12) Cores from the greater depths of the Greenland Sea and the corresponding 
PARASOUND-profiles are characterized by substantial drift deposits. These are 
recognizable by abrupt textural changes and partly by intricate laminations. The 
sequences seem to indicate longterm bottom-current action and therefore rapid 
exchange of bottom waters. Since the Greenland Basin today is one of the 
most important areas for the renewal of polar bottomwater in the world's 
oceans, the cores may hold significant clues about the history of bottomwater 
circulation and renewal. The concept of a stagnating deep Greenland Basin 
during glacial times seems to find little Support in these cores. 
2. AFiK Vll/l: Das westliche EuropCiische Nordmeer: Schlusselgebiet 
fÃ¼ GLOBAL CHANGE 
Das Forschungsschiff FS POLARSTERN hat im Sommer 1990 (8.Juni- 9.Juli) 
wahrend des Fahrtabschnittes ARK V1111 (Bremerhaven-TromsÃ¶ nach einem 
kurzen Zwischenaufenthalt in Os10 (9.-10. Juni 1990) wissenschaftliche Unter- 
suchungen mit Schwerpunkten im westlichen EuropÃ¤ische Nordmeer durch- 
gefÃ¼hr (Abb. 1). Auf der Anreise von Bremerhaven nach Os10 wurde neben 
Erprobungsarbeiten an den Lotanlagen ein PARASOUND-Profil im Skagerrak 
aufgenommenen. Auf diesem Profil wurde wÃ¤hren einer Ausfahrt von FS 
GAUSS im Jahre 1981 das Auftreten von Gasen in geringer Sedimenttiefe 
seismisch nachgewiesen. Seismisches Processing der digital registrierten 
hochauflÃ¶sende PARASOUND-Daten ermÃ¶glicht eine Analyse der Verbrei- 
tung und MÃ¤chtigkei dieses seltenen geologischen PhÃ¤nomens 
Ras EuropÃ¤isch Nordmeer umfaÃŸ junge Tiefseebecken, die durch "Seaf loor 
Spreading" erst in den letzten 55 Mio. Jahren enstanden sind und die durch ihre 
Bildung eine durchgehende Tiefwasserverbindung zwischen dem Nordatlantik 
und dem Nordpolarmeer geschaffen haben. Aufgrund dieser jÃ¼ngste platten- 
tektonischen Entwicklung, die mit der Offnung der FramstraÃŸ ihren AbschluÃ 
fand, hat der Atlantische Ozean als eine Verbindung zwischen den Kaltwasser- 
gebieten der nÃ¶rdliche und der sÃ¼dliche HemisphÃ¤r Eigenschaften erhalten, 
die sich prinzipiell von denen des Indischen Ozeans und des Pazifiks 
unterscheiden (Abb. 2). lm Gegensatz zum Atlantischen Ozean sind die beiden 
letzteren weit offen zum SÃ¼d-Ozean wÃ¤hren sie gegen die Einflusse der 
Kaltwassermassen der NordhemisphÃ¤r zur Zeit weitgehend abgeschirmt sind. 
WÃ¤hren des Fahrtabschnittes ARK Vll/l wurden wissenschaftliche Arbeiten 
durchgefÃ¼hrt die sich mit den Eigenschaften des tieferen Untergrundes und des 
Meeresbodens des Europaischen Nordmeeres auseinandersetzen und die 
modernen sowie die historischen Bedingungen der Ablagerung der Sedimente 
in diesem Gebiet zum Inhalt haben, FS POLARSTERN ermÃ¶glich als 
Forschungseisbrecher das Vordringen in eisbedeckte Meeresgebiete. Die im 
Rahmen dieser Ausfahrt gewÃ¤hlte Arbeitsgebiete lagen daher im vorwiegend 
vereisten westlichen Teil des EuropÃ¤ische Nordmeeres, wÃ¤hren gleichzeitig 
durchzufÃ¼hrend Ausfahrten mit FS POSEIDON und FS METEOR die Seege- 
biete des Ã¶stliche und zentralen EuropÃ¤ische Nordmeeres zum Ziel hatten, in 
denen eine Eisbedeckung im Sommer nicht zu erwarten ist. 
lm einzelnen lassen sich die durchgefÃ¼hrte Arbeiten drei grÃ¶ÃŸer Projektgrup- 
pen zuordnen: 
la) Das vom BMFT gefÃ¶rdert GrÃ¶nland-Schottland-Rucken-Projek der 
Christian-Albrechts-UniversitÃ¤ zu Kiel setzt sich mit der Geodynamik eines 
jungen mittelozeanischen RÃ¼cken unter dem EinfluÃ eines "Hot Spots" 
auseinander, dem durch Untersuchungen im Bereich des Kolbeinsey- und des 
Jan Mayen-RÃ¼cken nachgegangen werden soll. 
lb) Der Vesterisbank Seamount ist das Ziel des von der DFG gefÃ¶rderte 
Projektes ~'Hydrothermalismus im Nordatlantik". NÃ¶rdlic von Jan Mayen ragt, 
auf etwa 40 bis 45 Mio. Jahre alter ozeanischer Kruste, ein junges 
Vulkangebirge aus Ca. 3000 m Wassertiefe bis nahe an die MeeresoberflÃ¤ch 
auf, Verschiedene Hinweise auf sehr jungen Vulkanismus und !-4ydrothermalis- 
mus sollen mit geochemischen und petrographischen Methoden im Bereich des 
Seamounts untersucht werden. 
2) Der von der DFG gefÃ¶rdert Sonderforschungsbereich 313 der Christian- 
Albrechts-UniversitÃ¤ zu Kiel ("Sedimentation im EuropÃ¤ische Nordmeer: 
Abbildung und Geschichte der ozeanischen Zirkulation") setzt sich mit den 
Prozessen der modernen Sedimentb~ldung und ihrer palÃ¤o-ozeanographische 
Dokumentation auseinander. WÃ¤hren ARK Vllll wurden vor allem Seegebiete 
im westlichen EuropÃ¤ische Nordmeer (GrÃ¶nlandbecken aufgesucht und lange 
Sedimentkerne von HÃ¶henrÃ¼ck gewonnen. lm Zuge der geologischen 
Arbeiten waren ebenfalls ausfÃ¼hrlich Beprobungen des skelettbildenden 
Planktons und der Sedimentbedeckung geplant. Untersuchungen zum EinfluÃ 
der Eisdecke auf Bildung und Transport terrigener Sedimentpartikel innerhalb der 
WassersÃ¤ul sollten in Anlehnung an Arbeiten, die durch das vom BMFT 
gefÃ¶rdert FramstraÃŸen-Projek begonnen wurden, fortgesetzt werden. ZusÃ¤tz 
lich wurde das Beprobungsprogramm von sedimentbeladenem Meereis im 
Bereich des OstgrÃ–nlandstrome fortgesetzt. 
3) lm Rahmen des von der DFG gefÃ¶rderte Projektes "Bildungsmechanismen 
und Ã–kologi borealer Flachwasserkarbonate" wurden der Jan Mayen-Schelf 
und die Gipfelregion von Vesterisbank aufgesucht, um eine ausfÃ¼hrlich 
Beprobung der dort erwarteten Flachwasserkarbonate vorzunehmen. Dabei 
sollten ebenfalls Untersuchungen der rezenten Kieselschwammfaunen durch- 
gefÃ¼hr werden. 
Die Ausfahrt ARK Vll/l ist ein Beitrag zu den PONAM-AktivitÃ¤te (POLAR 
NORTH ATLANTIC MARGINS), die sich auf Anregung der 'E.uropean Science 
Foundation' entwickeln und in Deutschland vom Alfred-Wegener-Institut fÃ¼ 
Polar- und Meeresforschung in Bremerhaven koordiniert werden. lm Rahmen 
von PONAM werden wÃ¤hren des Sommers 1990 weitere Ausfahrten mit den 
Forschungsschiffen METEOR (SFB 313) und HAAKON MOSBY (POC-Pro- 
gramm, UniversitÃ¤ Bergen) durchgefÃ¼hrt 
Abb. 1: Fahrtroute und Lage der Stationen des ersten Fahrtabschnittes ARK 
Vl l l l :  Wunsch (siehe Abb. 3 fÃ¼ Wirklichkeit). 
Abb. 2: OberflÃ¤chenwassermasse - Zirkulation im EuropÃ¤ische Nordmeer. 
ESC = Ost-Spitzbergenstrom; WSC = West-Spitzbergenstrom; NCC = 
Norweg. KÃ¼stenstrom NC = Norwegenstrom; EIC = Ost-lslandstrom; 
JMC = Jan Mayen Strom; EGC = Ost-Gronlandstrom. 
3. Berichte 
3-1 - Expeditionsverlauf 
(Thiede) 
Die POLARSTERN lief pÃ¼nktlic am 08. Juni 1990 um 00.00 Uhr aus 
Bremerhaven aus, nachdem GÃ¤st und wissenschaftliche Fahrtteilnehmer sich 
irn Laufe des vorhergehenden Abends an Bord versammelt hatten. Der 
Abschied aus Bremerhaven, das Passieren der Weserschleuse und das 
Auslaufen aus der WesermÃ¼ndun waren gerade wegen des peitschenden 
Regens besonders eindrucksvoll. Am nÃ¤chste Morgen passierte die 
POLARSTERN bereits die Forschungsplattform Nordsee, im Skagerrak wurden 
Anpassungsarbeiten an den Lotsystemen ausgefÃ¼hrt eine Demonstration der 
HYDROSWEEP- und PARASOUND-Systeme fÃ¼ die GÃ¤st organisiert und in 
einer Vortragsveranstaltung die wissenschaftlichen Arbeiten der POLARSTERN 
in der Arktis vorgestellt. Am Morgen des 9. Juni lief die POLARSTERN bei 
strahlendem Wetter in den Oslo-Fjord ein. Eindrucksvoll waren die Feste 
Oskarsborg und die Enge bei Drobak; der norwegische Lotse wies wenig 
nÃ¶rdlic von Drobak auf die in dem spiegelglatten Wasser aufperlenden 
Olflecken hin, die den Untergangsort der BLÃœCHE kennzeichnen und so auch 
heute noch an ein unseliges Kapitel der deutsch-norwegischen Beziehungen 
erinnern. 
Der Liegeplatz der POLARSTERN am Sondre Akershuskai direkt zu FÃ¼ÃŸ der 
mittelalterlichen Festung Akershus, unmittelbar im Zentrum der Stadt war ideal 
fÃ¼ das Besuchsprogramm geeignet. Am Samstag, den 9. Juni gab Herr Dr. 
Ziller, StaatssekretÃ¤ im Bundesministerium fÃ¼ Forschung und Technologie, als 
Vertreter des Schiffseigners, einen Empfang an Bord der POLARSTERN fÃ¼ 
Spitzenvertreter des Ã¶ffentliche Lebens in Norwegen. Er wies in seiner 
Ansprache auf die gute partnerschaftliche Zusammenarbeit zwischen Norwegen 
und der Bundesrepublik Deutschland im Rahmen der Polarforschung und 
anderer Forschungsdisziplinen hin. Am Sonntag, den 10. Juni wurde die 
BevÃ¶lkerun von Os10 zum "Open ship" auf die POLARSTERN eingeladen; 
diese Einladung wurde auch von zahlreichen deutschen Touristen wahrgenom- 
men. Am Nachmittag des 10. Juni hatte Tore Gjelsvik, der frÃ¼her Direktor des 
norwegischen Institutes fÃ¼ Polarforschung in Oslo, Besatzung und, wissen- 
schaftliche Fahrtteilnehmer zu einer Begehung der FRAM auf die Museums- 
halbinsel Bygdoy eingeladen. Er wies auf die perspektivreichen Forschungsan- 
sÃ¤tz Fridtjof Nansens hin und erlÃ¤utert die speziellen Eigenschaften der 
FRAM, die von Fridtjof Nansen in enger Zusammenarbeit mit Colin Archer 
entworfen und gebaut worden war. Als das damals modernste eisgÃ¤ngig 
Forschungsschi~f wurde die FRAM erstmals fÃ¼ die berÃ¼hmt transpolare 
Expedition Fridtjof Nansens 1883-1896 eingesetzt. 
Nachdem im Laufe des Nachmittags und Abends des 10, Juni alle Fahrtteilneh- 
mer der ARK V1111 Expedition, die die Reise Oslo-Tromso bestreiten sollten, an 
Bord gekommen waren und sich die nur von Bremerhaven nach Oslo reisenden 
GÃ¤st ausgeschifft hatten, konnte die POLARSTERN bereits gegen Mitternacht 
auslaufen, um die geplanten ersten Arbeitsgebiete der Expedition in der 
westlichen Islandsee anzusteuern (Abb. 3) .  
11.-17. Juni 1990 Oslo-lslandsee 
Am Montag und Dienstag (11. und 12. Juni) querte die POLARSTERN das 
Skagerrak und die nÃ¶rdlich Nordsee, wo die groÃŸe Rigs der norwegischen 
ErdÃ¶lfelde gesichtet wurden. Mitte der Woche wurde der nÃ¶rdlich Kolbeinsey- 
RÃ¼cke erreicht, wo versucht werden sollte, "zero-age" Basalte aus dem 
zentralen Rift des Kolbeinsey-RÃ¼cken zu dredgen. Das 'wetter im Arbeitsgebiet 
war mÃ¤ÃŸ mit viel Nebel, aber relativ ruhig, sodaÃ wir gute Arbeitsbedingungen 
hatten. Erste lockere Packeisfelder wurden zu unserem Erstaunen bereits am 
Freitag, den 15. Juni in der NÃ¤h der Achse des Kolbeinsey-RÃ¼cken 
angetroffen. Unterwegs wurden HYDROSWEEP und PARASOUND routinema- 
ÃŸi seit Auslaufen Skagerrak betrieben. Beide GerÃ¤t sind eine groÃŸ Hilfe 
beim Festlegen und Fahren der Stationen. Plankton- und CTD-Stationen 
wurden entlang des gesamten Schnittes Ã¼be das sÃ¼dlich EuropÃ¤isch 
Nordmeer bis zum Kolbeinsey-RÃ¼cke in der westlichen Islandsee abgearbeitet 
(Planktonstationen mit Hand- und Multinetz). Daneben wurden kontinuierlich 
Diatomeen mit der Membranpumpe aus dem OberflÃ¤chenwasse gesammelt. 
FÃ¼ verschiedene Planktonten, z.B. Dinophyceen wurden BlÃ¼tesituatione 
beobachtet. Verteilungen von planktischen Foraminiferen in den Multinetz- 
fangen wurden unmittelbar ausgewertet und zeigen lehrbuchhafte Verbrei- 
tungen. 
Parallel zur Planktonbeprobung wurden mit Hilfe von KranzwasserschÃ¶pfe und 
Niskinflaschen Wasserproben gewonnen, um eine Reihe von Isotopenvertei- 
lungen zu erfassen, 2.B. um He-Konzentrationen zu bestimmen. Die Wasser- 
proben wurden direkt an Bord aufbereitet. Im Zentralbereich des Kolbeinsey- 
RÃ¼cken wurde ein umfangreiches Programm der Gesteins- und Sedimentbe- 
probung durchgefÃ¼hrt Von 7 Dredgen auf zero-age Basalte waren 5 erfolgreich. 
Die OberflÃ¤ch der Basalte schien sehr zerklÃ¼fte und war kaum mit Benthos 
bewachsen. Die Basalte zeigten schÃ¶n Pillow-Strukturen und Glaskrusten; 
daneben wurden Hinweise auf hydrothermale Bildungen gefunden. Sedimente 
im Zentralbereich des Kolbeinsey-RÃ¼cken wurden mit GroÃŸkastengreife und 
Kastenlot beprobt. Die gewonnenen Kerne scheinen relativ niedrige Sedimen- 
tationsraten zu haben und sind von intensivem Eistransport geprÃ¤gt Zum Teil 
enthalten sie gut erhaltene vulkanische Aschen. . Die an Bord laufenden 
Untersuchungen konzentrierten sich auf alle wichtigen biogenen Komponenten. 
Bisher hat sich nur eine Dredge verhakt; durch einen plÃ¶tzliche Belastungs- 
anstieg in der Kabelspannung wurde die Toleranz der Sollbruchstelle Ã¼berschrit 
ten: auch die anderen Sicherungen konnten die Dredge nicht retten. Die 
anderen Dredgen verloren bei jedem Einsatz viele ihrer ZÃ¤hne 




Abb. 3: Expeditionsroute des Fahrtabschnittes ARK Vll/l. 
18.44. Juni 1990 Zentrale und sÃ¼dlich GrÃ¶nlandse 
Gegen Ende der 2. Expeditionswoche erreichte POLARSTERN Vesterisbank, 
einen Seamount vulkanischen Ursprungs, der von Ã¼be 3 km Wassertiefe bis auf 
133 m unter dem Meeresspiegel aufragt und trotz seines vermutlich sub- 
rezenten Alters auf alter ozeanischer Kruste liegt . Obwohl wir uns in lockerem 
Packeis befanden, gelang es, den geplanten HYDROSWEEP und PARASOUND 
Survey zu beginnen und sofort die gesamte engere Gipfelregion zu kartieren. 
Diese Aufnahme war notwendig, um OFOS (Ocean Floor Observation System) 
und den schweren TV-Greifer einsetzen zu kÃ¶nnen Da das Wetter sehr ruhig 
war, konnten parallel mit Hilfe der POLARFUCHS Beprobungen von "dirty 
ice3'-Schollen durchgefÃ¼hr werden. Die bisher vom Packeis entnommenen 
Sedimentproben enthalten nur feinkÃ¶rnige Material. 
In dieser Woche konnten die Untersuchungen im Riftgebiet des aktiven 
Kolbeinsey-RÃ¼ckens die im Rahmen des BMFT-Projektes "GrÃ–nland-Schott 
land-RÃ¼cken durchgefÃ¼hr werden, die Beprobung der flachen Eggvin-Bank 
und des Schelfgebietes um Jan Mayen im Rahmen des DFG-gefÃ¶rder 
ten Programmes "Boreale Flachwasserkarbonate" abgeschlossen werden. 
Vom fÃ¼ uns wegen Nebels unsichtbaren Jan Mayen liefen wir dann zu 
Beprobungen der WassersÃ¤ul und Kernstationen in das GrÃ¶nlandbecken 
DredgezÃ¼g auf dem Kolbeinsey-RÃ¼cke und auf der Eggvin-Bank haben 
zahlreiche, z.T. gut erhaltene, z.T. hydrothermal verÃ¤ndert Basaltproben 
gewonnen. Neben den Basalten wurden auf den Flach wasserstationen vor 
allem benthische Faunen beprobt. 
Sehr interessante Beobachtungen konnten an Kieselspongien-Skleren-Filzen 
("Spikulite") gemacht werden. Bei Station 171046 in einer Wassertiefe von 508 
m nÃ¶rdlic der Jan Mayen Fracture Zone wurden auf SedimentoberflÃ¤che und 
innerhalb der oberen Sedimentlagen autochthone Kieselspongien-Skleren-Filze 
("Spikulite") beobachtet. In den obersten 10-15 cm sind diese nicht mit 
Sediment verfÃ¼llt Die Skleren sind mit dÃ¼nne rÃ¶tliche Mikroben-Krusten 
Ã¼berzogen Die gesamte Struktur stellt eine Art Tiefwasser-Spongien-"Build up" 
dar. Es lassen sich folgende Biotope unterscheiden: 
-Innerhalb des Filzes finden sich mehrere Zentimeter groÃŸ HohlrÃ¤ume die mit 
einer Kryptofauna aus dendroiden Bryozoen, Serpeln, kleinen Poriferen, 
sessilen Foraminiferen und kleinen dÃ¼nnschalige epibyssaten Muscheln 
besiedelt sind. 
-Im Porenraum des Skleren-Filzes siedelt eine "Endofauna" mit verschiedenen 
Taxa von Poriferen, von denen unterschiedliche ontogenetische Stadien 
reprÃ¤sentier sind. Beobachtet wurden demospongide KieselschwÃ¤mm (Ge- 
&, Tethy4, lyssakine hexactinellide KieselschwÃ¤mm (ÃŸosse///'cfa und 
kleine KalkschwÃ¤mm (Syceft/'d4. Neben den Poriferen findet sich noch eine 
diverse Fauna von benthischen Foraminiferen, Gastropoden, Bryozoen und 
kleinen Serpeln. Auf dem Skleren-Filz wachsen nur wenige Poriferen (lyssakine 
Hexactinellida, astrophoride Demospongiae) und Serpeln. 
Die Kernstationen im GrÃ¶nlandbecke lagen nÃ¶rdlic der Jan Mayen Fracture 
Zone in Gebieten, die von intensiven, durch die Topographie gesteuerten 
BodenstrÃ¶munge (Driftsedimenation) charackterisiert sind. DriftkÃ¶rpe bilden 
sich in den PARASOUND-Aufzeichnungen als Sedimentwellen ab. An einem 
Sporn nÃ¶rdlic der westlichen Jan Mayen Fracture Zone konnte der Aufbau 
eines DriftkÃ¶rper Ã¼be einem starken Basisreflektor (im Kastengreifer durch 
grobe Restsedimente gekennzeichnet) im Detail beprobt und aufgezeichnet 
werden. Die Kerne zeigen mehrere Lagen mit zahlreichen Contouriten, die als 
intensive Wechselfolge von mehrere cm bis m mÃ¤chtig Mittel-/ Feinsand- bis 
Grobsiltlagen, z.T. mit SchrÃ¤gschichtun und Gradierung, entwickelt sind. 
Driftsedimente werden von normaler pelagischer Sedimentation unterbrochen, 
in denen foraminiferen reiche und dropstones fÃ¼hrend Horizonte beobachtet 
werden. Sie werden eine Rekonstruktion glazial-interglazialer BodenstrÃ¶ 
mungsverhÃ¤ltniss im GrÃ¶nlandbecke ermÃ¶glichen in der NÃ¤h eines Gebie- 
tes, das fÃ¼ die rezente Erneuerung des Nordatlantischen Tiefenwassers von 
groÃŸe Bedeutung ist. Biostratigraphische Leithorizonte (Pulenia -Horizont) 
wurden zu einer vorlÃ¤ufige und groben Alterseinordnung der Sedimente 
benutzt. Ein weiterer, Ã¤ltere Horizont wurde in Kernen oberhalb 1400 m 
Wassertiefe gefunden. Eine Ursache fÃ¼ diese flachen Vorkommen kann in der 
Beteiligung von "brines" an der Tiefwassererneuerung gesehen werden, die zu 
diesen Zeiten so schwach war, daÂ sie nur bis zu dieser Wassertiefe 
hinabreichten, im Gegensatz zu heute (bis 1700 m) und 0-lsotopenstadium 5a 
(bis in alle Tiefen). 
Ein Sedimentkern aus der unmittelbaren NÃ¤h von Vesterisbank wird neben 
pelagischen Sedimenten von mehreren, charakteristisch 3-gegliederten grob- 
kÃ¶rnigen gradierten vulkanischen Aschen durchzogen, die in junge pelagische 
Sedimente eingelagert sind. Sie werden eine genaue Datierung der vulkani- 
schen Ereignisse auf der Vesterisbank zulassen, die bis in die jÃ¼ngst 
Vergangenheit andauerten. 
Nachdem in der ersten Expeditionswoche eine Dredge verloren wurde, hielten 
sich die GerÃ¤teverlust in der 2. Woche in Grenzen. Nur 3 KÃ¤ste fÃ¼ das 
Kastenlot wurden verbogen. Die Zusammenarbeit mit der Besatzung der 
POLARSTERN hatte sich reibungslos entwickelt und beide Gruppen bildeten ein 
eingespieltes Team. 
25Juni-1. Juli 1990 Zentrale GrÃ¶nlandse 
Im Laufe der 3. Expeditionswoche erreichte POLARSTERN das zentrale 
GrÃ¶nlandbecken wo eine Reihe biologisch-ozeanographisch-geologischer Sta- 
tionen abgearbeitet werden sollte. Von hier aus erneuern sich durch Absinkvor- 
gÃ¤ng groÃŸ Teile der Bodenwassermassen des EuropÃ¤ische Nordmeeres 
und wir suchten dafÃ¼ ein Signal auf dem Meeresboden. Das Wetter war die 
ganze Zeit Ã¼be ruhig und hervorragend fÃ¼ schwere Stationsarbeit geeignet. 
Den grÃ¶ÃŸt Teil der Woche befanden wir uns westlich der Eisgrenze und 
muÂ§te z.T. durch schweres, z.T. durch leichtes und lockeres Treibeis versegeln. 
Einzelne Riesenschollen in unserer unmittelbaren NÃ¤h konnten auch auf den 
tÃ¤gliche Bildern der Wettersatelliten verfolgt werden. 
Das Untersuchungsprogramm Vesterisbank konnte mit leichten VerzÃ¶gerunge 
durch grÃ¶ÃŸe Eisfelder weitgehend wie geplant durchgefÃ¼hr und in dieser 
Woche abgeschlossen werden. Die flÃ¤chendeckend Kartierung mit HYDRO- 
SWEEP (Abb. 4, cf. Abb. 6 und 8) zeigt einen mit zahlreichen Nebenkegeln 
besetzten Seamount, der in seiner GroÃŸmorphologi SW-NE streicht und den 
magnetischen Anomalien dieses Gebietes folgt. Die grÃ¶ÃŸer Nebenkegel 
sitzen allgemein unterhalb 1200 m WT. Sie erreichen bis zu Ca. 500 m HÃ¶h 
Ã¼be den Flanken der Vesterisbank. Durch die Kombination der HYDROSWEEP- 
Detailkartierung, der OFOS-Videoaufzeichungen, zahlreicher Farbdias und des 
gewonnenen Probenmaterials wird es erstmals mÃ¶glic sein, die geologischen 
VerhÃ¤ltniss an der OberflÃ¤ch des Vesterisbank-Seamounts detailliert zu 
beschreiben und Vorstellungen Ã¼be seine jÃ¼nger Entstehungsgeschichte und 
die Biotopabfolgen zu entwickeln. 
Mit der OFOS-Anlage wurden vier TV-Beobachtungsprofile auf nach der 
Morphologie ausgewÃ¤hlte Strecken gefahren. Die Profile lagen auf dem Top, 
auf der oberen Flanke nach N, im Bereich einiger Nebenkegel im NE und auf 
dem langgestreckten Grat des SW-Abfalls. Es wurden fast Ã¼beral dÃ¼nn 
Sedimentschleier von Karbonatsanden und -schlÃ¤mme sowie vulkanoklasti- 
sehen Ablagerungen auf meist wenig strukturierter Unterlage beobachtet. Die 
steileren HÃ¤ng der Flanken und die gelegentlich senkrecht erscheinenden 
morphologischen Strukturen werden durch kompaktes Gestein, oder gr6Â§er 
BlÃ¶cke z. T. mit Pillow-Charakter gebildet. Insgesamt zeigten unsere Beobach- 
tungen eine klare Dominanz von Schichtlaven gegenÃ¼be Pillow-Laven. In allen 
Bereichen wurde Bewuchs, z. T. fleckenartig konzentriert, festgestellt. Insbe- 
sondere SchwÃ¤mm konnten immer wieder erkannt werden. Es lieÃŸe sich 
hauptsÃ¤chlic auf der Basis der Schwammverteilungen 4 Makrobenthos- 
zonierungen unterscheiden. Mit der am OFOS montierten CTD wurden 
gleichzeitig hydrographische Daten registriert, die jedoch bisher keine Hinweise 
auf hydrothermale AktivitÃ¤te ergaben. 
FÃ¼n EinsÃ¤tz des TV-Greifers und vier DredgezÃ¼g erbrachten die folgenden 
BasaltvarietÃ¤ten a. kompakten Sheetflow-Basalt mit wenigen Blasen; b. 
blasenreiche Pillow-Basalte mit zonierter Anlage der Blasenstrukturen; C. 
pyroklastische Gesteine, die mÃ¶glicherweis Ãœbergangsstadie zwischen 
Tephra und Tuff reprÃ¤sentieren ZusÃ¤tzlic enthielten die TV-Greifer mit Lava 
verbackenes und stark verfestigtes Sediment, das von Eisenoxiden durchtrÃ¤nk 
ist. 
Drei Sedimentkerne (4-7 m lang) aus dem Tiefwasserbereich in unmittelbarer 
NÃ¤h der Vesterisbank enthielteneine grÃ¶ÃŸe Anzahl, meist in Gruppen 
angeordneter schwarzer Aschelagen. Nach ersten biostratigraphischen AbschÃ¤t 
zungen haben die jÃ¼ngste groÃŸe vulkanischen Eruptionen der Vesterisbank im 
frÃ¼he HolozÃ¤ stattgefunden. 
Abb. 4: Physiographie von Vesterisbanken in groÃŸe ZÃ¼ge vor der HYDRO- 
SWEEP-Kartierung (nach HEMPEL et al., 1990), cf. Abb. 6-8. 
Neben den geologischen Programmen wurden umfangreiche Untersuchungen 
im Rahmen von SYNPAL und Beprobungen des Eises auf Sedimentpartikel und 
biogene Komponenten (Diatomeen, Foraminiferen, Coccolithophoriden) vor- 
genommen. ZusÃ¤tzlic zu bio- und lithostratigraphischen Untersuchungen 
wurden an dem gewonnenen Kernmaterial hochauflÃ¶send kontinuierliche 
Messungen der magnetischen SuszeptibilitÃ¤ durchgefÃ¼hrt die bereits jetzt eine 
eindeutige Korrelation grÃ¶ÃŸer Kerngruppen ermÃ¶glichen 
GerÃ¤teverlust waren weiterhin gering; merkwÃ¼rdigerweis waren die Sedi- 
mente des zentralen GrÃ¶nlandbecken recht schwer zu kernen. Vier KÃ¤ste fÃ¼ 
das Kastenlot wurden verbogen. 
1.-8. Juli1 990. NordlicheGr~landseeundG~nlandactureZone 
Die POLARSTERN lief am Montag, den 9. Juli, nach erfolgreichem AbschluÃ der 
ARK Vll/l Expedition in TromsÃ ein. Die vergangene, letzte Woche der 
Expedition war von einem auÃŸerordentlic anstrengenden geologisch-plankto- 
logischen Stationsprogramm entlang eines Schnittes vom grÃ¶nlÃ¤ndisch 
Kontinentalrand bis zum mittelozeanischen RÃ¼cke (Mohns-RÃ¼cken erfÃ¼llt das 
die LeistungsfÃ¤higkei von Besatzung und Wissenschaft ordentlich forderte. 
Anfang der Woche muÃŸt die POLARSTERN tief in den eisbedeckten 
OstgrÃ¶nlandstro eindringen. Das Fortkommen war nie schwierig, doch 
verhinderten mÃ¤chtig Packeisschollen von Ã¼be 30 km Durchmesser das 
Erreichen einiger Stationen am grÃ¶nlÃ¤ndisch Kontinentalrand. 
Nach AbschluÃ des Untersuchungsprograrnms von Vesterisbank und der 
Kernstationen in der sÃ¼dwestliche GrÃ¶nlandse legten die Arbeitsgruppen 
Plankton/Ozeanographie/Eis einen Schnitt vom grÃ¶nlÃ¤ndisch Kontinentalrand 
in das zentrale GrÃ¶nlandbecke an. Das Ziel war die Gewinnung eines 
synoptischen Datensatzes zu Planktonverteilungen und zur Gewinnung von 
Wasserproben, um eisbedeckte und nicht-eisbedeckte Gebiete zu charakteri- 
sieren und miteinander zu vergleichen. Besonders eindrucksvoll war eine 
DiatomeenblÃ¼t im Packeis. 
Die POLARSTERN kehrte dann aus dem zentralen GrÃ¶nlandbecke an den 
grÃ¶nlÃ¤ndisch Kontinentalrand zurÃ¼ck um mit dem Schwergewicht PalÃ¤o 
Ozeanographie eine Serie von Sedimentkernen entlang eines der GrÃ¶nlan 
Fracture Zone folgenden Schnittes zu gewinnen. Gleichzeitig sollten zur 
Untersuchung der Makro- und Mikrobenthosverteilungen aus mÃ¶glichs vielen 
Tiefenstufen GroÃŸkastengreiferprobe mit ungestÃ¶rte SedimentoberflÃ¤che 
gewonnen werden. In der NÃ¤h des Mohns-RÃ¼cken wurde die weiter sÃ¼dlic 
begonnene Beprobung der WassersÃ¤ul nach Osten hin ergÃ¤nzt sodaÃ alle 
wesentlichen Wassermassen des zentralen EuropÃ¤ische Nordmeeres in den 
gewonnenen Proben- und DatensÃ¤tze vertreten sind. An der nÃ¶rdliche 
GrÃ¶nlan Fracture Zone wurde OFOS noch einmal eingesetzt (Pil!ow-Laven, 
reiches Benthos) und 3 DredgezÃ¼g versucht. 
Die GrÃ¶nlandse ist eines der wichtigsten Erneuerungsgebiete des fÃ¼ die 
DurchlÃ¼ftun des Weltmeeres so wichtigen kalten, sauerstoffreichen polaren 
Tiefenwassers. Die bereits an Bord durchgefÃ¼hrte Beschreibungen und 
Analysen der gewonnenen Sedimentkerne stehen im Widerspruch zur Vorstel- 
lung einer einheitlichen, mÃ¤chtige (?) und ZusammenhÃ¤ngende eiszeitlichen 
Eisdecke, die einen schnellen Austausch des Bodenwassers verhindert. 
Vielmehr weisen die oxydierten jÃ¼ngere eiszeitlichen und zwischeneiszeit- 
liehen Ablagerungen des GrÃ¶nlandbecken mit ihren zahlreichen strÃ¶mungsbe 
dingten Silt- und SandbÃ¤nder und den scharfen stratigraphischen Grenzen 
daraufhin, daÂ die Bodenwassermassen sich in dauernder schneller Bewegung 
befanden und daÂ durch zahlreiche Austauschevents viel gelÃ¶ste Sauerstoff 
den Meeresboden erreichte. In einem Vergleich kann man statt an Stagnation 
eher an eiszeitliche "TiefwasserstÃ¼rme denken. 
Das aufwendige Stationsprogramm der letzten Expeditionswoche und die 
zahlreichen fertigzustellenden Analysen konnten unter den effektiven Arbeitsbe- 
dingungen der POLARSTERN ohne grÃ¶ÃŸe Behinderungen abgewickelt 
werden. Es traten keine weiteren GerÃ¤teverlust auf. Alle wissenschaftlichen 
Fahrtteilnehmer waren mÃ¼de aber wohlauf und kehrten sehr zufrieden Ãœbe die 
spannende wissenschaftliche Ausbeute dieser Expedition an ihre Heimatorte 
zurÃ¼ck 
3.2. Einsatz der GroÃŸgerate GroÃŸkastengreife und Kernentnahme- 
gerate 
(Steen, Struck) 
FÃ¼ die Entnahme von OberflÃ¤chen und Kernproben wurden folgende Ge- 
rate eingesetzt: 
1. GroÃŸkastengreife [GKG], KastengrÃ¶Ã 50x50~60 Cm, 
Eigengewicht: Ca. 900 kg in normaler AusfÃ¼hrun 
Ca. 1100 kg in sog. TiefseeausfÃ¼hrun 
Hersteller: Wuttke, Henstedt-Ulzburg 
2. GroÃŸkastenlo [KALI, 
Gewichtssatz: 3500 kg 
KastengrÃ¶ÃŸ 30x30~575 Cm 
LÃ¤nge Vielfache von 575 cm 
Hersteller: Hydrowerkstatten, Kiel-Hassee 
3. kombiniertes Schwere- [SL] und Kolbenlot [KOL] Typ 446 
Gewichtssatz: 2000 kg 
Mantelrohr: AuÃŸendurchmesse 14 Cm 
Liner: Innendurchrnesser 12 cm 
LÃ¤nge Vielfaches von 575 cm 
Hersteller: HydrowerkstÃ¤tten Kiel-Hassee 
Tabelle 1 gibt einen Ãœberblic Ã¼be die EinsÃ¤tz der verschiedenen Kern- 
gerate und deren Gesamtkerngewinn. 
Tab.l: Einsatzstatistik geologischer Probenentnahmegerate. 
GerÃ¤ Zahl der erfolg- Gesamt- 
EinsÃ¤tz reich gewinn [m] 
G KG 49 42 14.96 
SL (6-12) 6 4 21.62 
KAL (6-12) 27 22 61.49 
KOL (17) 3 3 29.97 
Aufgrund der gÃ¼nstige Wetterbedingungen konnten alle geologischen'~roÃŸ 
gerate mit grÃ¶ÃŸtmÃ¶glic Erfolg eingesetzt werden. z.T. kam es auf Grund 
nicht ausreichender Informationen Ã¼be die zu erwartenden Sedimente zu 
FehleinsÃ¤tzen Weitere GrÃ¼nd fÃ¼ solche gelegentlichen Fehleinsatze waren, 
wie auch schon bei frÃ¼here Ausfahrten, verschiedene technische Einzelpro- 
bleme, wie z.B. Verhaken des Tiefseedrahtes am GerÃ¤t die jedoch unmittelbar 
an Bord gelost werden konnten. 
0FOS.und TV-Greifer 
-- -- ~- 
(Schneider) 
Das sog. Ocean Floor Observation System OFOS ist ein tiefseetaugliches 
GerÃ¤ (bis 6000 m Wassertiefe) zur visuellen Erkundung des Meeresbodens, Es 
ist ausgerÃ¼ste mit einer Videokamera (schwarz-weiÃŸ und einer Fotokamera fÃ¼ 
bis zu 800 Kleinbildaufnahmen. Fotos werden gezielt von Bord ausgelÃ¶st Die 
Beleuchtung besteht aus 4 regelbaren Scheinwerfern und 2 Blitzleuchten, als 
Navigationshilfe dient ein Bodenabstandssonar. Weiterhin wird das System 
durch eine CTD-Sonde ergÃ¤nzt Das Gesamtgewicht mit Leichtmetallrahmen 
betrÃ¤g Ca. 600 kg. 
Damit die verschiedenen Teilsysteme von Bord aus Ã¼be ein einziges 
Koaxialkabel ("Einleiterkabel") bedient werden kÃ¶nnen steuert eine aufwendige 
Telemetrie-Elektronik den InformationsfluÃ Ã¼be das Kabel. Die Stromversor- 
gung erfolgt durch 2 druckkompensierte Tiefseebatterien. 
Der elektro-hydraulische TV-Greifer (Gewicht 3,7 t) ist ebenfalls bis 6000 m 
Tiefe einsetzbar. Die eingebaute Fernsehkamera mit 4 Scheinwerfern er- 
mÃ¶glich eine gezielte Probenahme von GesteinsstÃ¼cke bis Ca. 3 t Gewicht. 
Auch zu diesem GerÃ¤ gehÃ¶re eine CTD-Sonde, eine Telemetrie-Elektronik 
und Tiefseebatterien zur Stromversorgung. Die BatteriekapazitÃ¤ reicht fÃ¼ etwa 
6 Greifversuche aus. 
Derartige GerÃ¤t werden auf FS SONNE viel genutzt und sind dort stÃ¤ndi an 
Bord. Die Kieler GerÃ¤t wurden durch das GPI Kiel beschafft und sind fÃ¼ 
wechselnden Einsatz bestimmt. Erstmals waren die GerÃ¤t 1988 auf METEOR, 
das OFOS auÃŸerde im FrÃ¼hjah 1990 auf POSEIDON. Auf POLARSTERN war 
dies die erste Anwendung und somit eine Premiere fÃ¼ alle Beteiligten. 
Das vor der ersten OFOS-Station dargebrachte Neptun-Opfer zeigte Erfolg: 
beide GerÃ¤t kamen stets unversehrt wieder an Deck. Problematisch war 
allerdings der Umstand, daÂ nur eine CTD-Sonde zur VerfÃ¼gun stand, die 
sowohl im OFOS als auch im TV-Greifer und im KranzwasserschÃ¶pfe benÃ¶tig 
wurde. Die stÃ¤ndig UmrÅ¸stun fÃ¼hrt zweimal zu Steckerundichtigkeiten beim 
TV-Greifer. 
Keine Probleme gab es bei den OFOS-EinsÃ¤tzen Die ersten Stationen wurden 
am 11 mm-Kabel (7000 m) gefahren, es zeigte sich aber, daÂ Ã¼be das 
18 mm-Kabel (7500 m) die TV-BildqualitÃ¤ deutlich besser ist. Deshalb wurden 
schlieÃŸlic OFOS und TV-Greifer beide am 18 mm-Kabel Ãœbe die 
Heckschleppe gefahren. Der zusÃ¤tzlich Zeitaufwand zum UmschÃ¤kel wurde 
dabei in Kauf genommen. 
Das Fahren im Eis mit langsam geschlepptem GerÃ¤ stellte die SchiffsfÃ¼hrun 
hÃ¤ufi vor Probleme, die aber stets mit Bravour gelÃ¶s wurden. Allerdings muÃŸt 
mancher Greifversuch wegen EismanÃ¶ver abgebrochen werden. Vorteilhaft 
war dagegen die im Eis sehr ruhige See, wodurch der sonst Ã¼blich 
Bodenabstand von 3 bis 5 Metern gelegentlich auch unterschritten werden 
konnte. 
4. Bathymetrische Vermessung und Sedimentechographie 
Auf der POLARSTERN sind neue MeÃŸsystem fÃ¼ bathymetrische Vermes- 
sungen (HYDROSWEEP FÃ¤cherecholot und sedimentechographische Aufnah- 
men (PARASOUND Echolot) installiert, die beide von der Fa. KRUPP-ATLAS 
ELEKTRONIK in Bremen entwickelt worden sind und jetzt zunehmend auf 
modernen Forschungsschiffen Eingang finden. Beide Systeme sollten kon- 
tinuierlich wÃ¤hren der gesamten Expedition eingesetzt werden, wobei 
besondere Schwerpunkte in den Vermessungsprogrammen auf dem Kolbein- 
sey-RÃ¼cke und der Vesterisbank zu setzen waren. Die Erfassung der 
Morphologie und der Sedimentbedeckung stellte eine wichtige Grundlage fÃ¼ 
alle Untersuchungen, insbesondere fÃ¼ die punktuelle Auswahl von geologi- 
schen GerÃ¤teeinsÃ¤tze dar. 
4.1. Bathymetrie - HYDROSWEEP 
(Cherkis, Steinmetz, Theiner) 
Die bathymetrischen Vermessungen wÃ¤hren ARK Vllll begannen bereits auf 
dem ersten Abschnitt Bremerhaven - Oslo. Nach dem Auslaufen der 
POLARSTERN aus Oslo am 11.06. lief das HYDROSWEEP kontinuierlich bis zum 
08.07., einen Tag vor Einlaufen in TromsÃ¶ FÃ¼ diesen Zeitraum wurden die 
Navigationsdaten korrigiert und zusammen mit den Tiefen auf Magnetband 
gespeichert. 
Vom 08.06. abends bis zum 09.06. morgens wurde ein Profil mit PARASOUND 
und HYDROSWEEP im Skagerrak abgefahren, um Gasblasen unter der 
OberflÃ¤ch des Meeresbodens aufzuzeichnen. Diese Daten wurden fÃ¼ Peter 
Hempel (GEOMAR) gesammelt. 
Das Programm Kolbeinsey-RÃ¼cke bestand aus drei Profilen, die den RÃ¼cke 
kreuzten (Abb. 5). Vor der Stationsarbeit wurde jeweils ein kombiniertes 
PARASOUND- und HYDROSWEEP-Profil zum Aufsuchen geeigneter Pro- 
benstationen gefahren. Abschliessend wurden fÃ¼ jedes Profil digitale Tie- 
fenmodelle (DTM) gerechnet und zusammenhÃ¤ngend Isolinienkarten sowie 
3-D-Kartierungen erstellt, die die Topographie und Morphologie des Meeresbo- 
dens in der Umgebung der Stationen aufzeigten. 
Das grÃ¶ÃŸ Programm fÃ¼ die Bathymetrie bildete die Vermessung der Vesteris- 
bank auf 9O OO'W und 73O 30' N. Trotz z.T. groÃŸe Eisfelder konnte der 
Seamount mit nahezu 100%iger Ã¼berdeckun kartiert werden. Der Kurs wurde in 
Form einer Spirale parallel zum Hang angelegt, um eine gleichbleibende 
Streifenbreite zu gewÃ¤hrleiste (Abb. 6). Die Isobathenkarte (Abb. 7) und die 
dreidimensionale Ansicht (Abb. 8) zeigen einen von 3000m bis Ca. 130 m unter 
der MeeresoberflÃ¤ch ansteigenden vulkanischen Seamount mit elliptischer 
GrundflÃ¤che dessen Ausrichtung NE-SW verlÃ¤uft Zahlreiche Nebenkegel, die 
zumeist unterhalb 2000 m Wassertiefe am Hang oder in der Ebene auf 3000 m 
vor dem Berg ansetzen, sind auf den Karten zu erkennen. Sie erreichen HÃ¶he 
von bis zu 500 m. 
Die Spitze der Vesterisbank lÃ¤uf in zwei Kuppen aus, von denen die sÃ¼dlich 
bis auf 133 m unter den Meeresspiegel ansteigt. Die beiden Kuppen setzen 
gemeinsam auf 250 m Tiefe an und wurden wahrscheinlich durch Erosion 
abgerundet. Die Hangneigungen am Seamount betragen im Durchschnitt 120, 
sind aber im Norden und SÃ¼de wesentlich steiler. Dort und an den 
Nebenkegeln treten Neigungen von mehr als 24O auf. 
Die bathymetrischen Daten werden an Bord "online" verarbeitet, Ãœbe 
Schnittstelle werden die Daten vom HYDROSWEEP-FÃ¤cherlo direkt auf eine 
Workstation eingespielt. Dort werden die Tiefen als Querprofile auf einem 
Terminal dargestellt und kÃ¶nne interaktiv von AusreiÃŸer bereinigt werden. 
Diese bereinigten Tiefen werden auf einer Karte als Isobathen mit Kurs 
dargestellt und danach gespeichert. Im Postprocessing werden die Satelli- 
tenoffsets in den Positionen rÃ¼ckwerti verteilt und die Kurslinie geglÃ¤ttet um 
stetige Beschleunigungen und korrekte ÃœbergÃ¤n der Isolinien benachbarter 
Profile zu erhalten. Diese korrigierten Daten bilden die Grundlage fÃ¼ die 
digitalen Tiefenmodelle, aus denen die Isobathen- und die dreidimensionalen 
Karten erstellt werden. 




4.2. Sedimentechographie - PARASOU 
(Gaedicke, Nowaczyk, BrÃ¼ck 
Im FrÃ¼hjah 1989 ist das PARASOUND-Sedimentecholot auf FS POLARSTERN 
eingebaut worden. Die erste Anwendung in arktischen GewÃ¤sser mit 
geowissenschaftlicher Fragestellung fand wÃ¤hren der Expedition ARK Vll11 
statt. 
Der Hauptschwerpunkt der Arbeit lag, neben der Suche geeigneter Sediment- 
kernstationen, in der regionalen Erfassung rezenter SedimentationsrÃ¤um in 
den Arbeitsgebieten und auf den Transitstrecken.' Dazu wurde die PARA- 
SOUND-Anlage bereits am Tag des Auslaufens aus Bremerhaven (8. Juni) bei 
Eintritt in das Skagerrak in Betrieb genommen und mit ihr im 24-stÃ¼ndige 
Wachbetrieb aufgezeichnet. Die Registrierung wurde ohne nennenswerte 
Unterbrechung bis zum Tag vor dem Einlaufen (8. Juli) in TromsÃ durchgefÃ¼hrt 
Sedimentechographie 
Das PARASOUND-Sedimentecholot erlaubt aufgrund seines Schall-Offnungs- 
winkels von 'nur 4O (entsprechend eines registrierten Bereiches von 7% der 
Wassertiefe) eine kleinrÃ¤umig Kartierung sedimentÃ¤re Strukturen. Im Gegen- 
satz zum konventionellen 3,5 kHz Pingersystem mit einem 200 Offnungswinkel 
werden Ablagerungsstrukturen auch in der Tiefsee, die in Pinger-Profilen oft als 
nicht weiter unterscheidbare Hyperbeln erscheinen, noch hervorragend auf- 
gelÃ¶st 
Eine genaue Bewertung der Profile und eine groÃŸrÃ¤umi Kartierung der 
sedimentÃ¤re Fazies lÃ¤Ã sich erst nach Sichtung des gesamten vorhandenen 
Materials und der Korrelation mit den Ergebnissen der Sedimentstationen 
vornehmen. Erste Interpretationen sollen im Folgenden beispielhaft vorgestellt 
werden: 
Im Skagerrak kÃ¶nne bis zu drei genetisch voneinander getrennte seismische 
Sequenzen aufgrund ihres Reflexionsmusters unterschieden werden (Abb. 9). 
Ein Reflektor mit einer hohen akustischen Impedanz, an dem die Energie fast 
vollstÃ¤ndi reflektiert wird, ist mit der gewÃ¤hlten fÃ¼ die OberflÃ¤chenauflÃ¶su 
notwendigen hohen Frequenz von 4 kHz nicht weiter charakterisierbar (1). Er 
wird von teils chaotisch, teils subparallel reflektierenden Sedimenten, einer 
wahrscheinlich grobklastischen Fazies Ã¼berlager (2). Die hangenden, gut 
stratifizierten Sedimente sprechen fÃ¼ anschlieÃŸend Beruhigung des Sedimen- 
tationsmilieus (3). 
Ein "onlap" terminierendes Sedimentpaket belegt eine Grenze der kontinent- 
wÃ¤rtige Sedimentation am westlichen Ausgang der norwegischen Rinne. 
Ã¶stlich Randbereiche des Mittelatlantischen Ruckens sind von hervorragend 
stratifizierten pelagischen Sedimenten bedeckt. Die unruhige Morphologie des 
Ruckens wird von den Sedimenten nachgezeichnet (Abb. 10). Die 
Eindringung der Schallwellen betrÃ¤g bis zu 40 m. Mit dem PARASOUND- 
System ist es mÃ¶glich auch in der Tiefsee hohe Eindringung in die Sedimente, 
bei hervorragender AuflÃ¶sun der Strukturen, zu erreichen (Abb. 11). So konnten 
in der zentralen GrÃ¶nlandse Sedimentwellen unterschiedlicher Amplitude 
und WellenlÃ¤ng nachgewiesen werden, die genetisch eindeutig einem 
lateralen Sedimenttransport durch tiefenparallele BodenstrÃ¶munge 
zuzuordnen sind (Abb. 12). Eine detailliertere Kartierung dieser 
Strukturen wÃ¼rd wesentlich zum VerstÃ¤ndni der Sedimentation durch 
Tiefenstrome beitragen und die Unterscheidung von Akkumulationsgebieten 
und Gebieten ohne Sedimentation in der Tiefsee erlauben. 
Der hohe Anteil an eistransportiertem Material der Grobkiesfraktion (drop- 
stones) im Bereich des gronlandischen Schelfs (GKG 1902-3) fÃ¼hr zu einem 
deutlichen Herabsinken des EindringungsvermÃ¶gen der ausgesendeten Schall- 
wellen und zu einem diffusen Bodenecho. 
Die extremen topographischen Variationen im Bereich des Mittelozeanischen 
RÃ¼ckens der Vesterisbank und des Jan Mayen-Schelfes zeigten oft keine 
interpretierbaren und Ã¼be lÃ¤nger Profilabschnitte verfolgbare Reflektoren. Die 
extrem hohen Hangneigungen mit (bis zu 40Â° reflektieren nicht mehr genÃ¼gen 
Energie um als ausreichendes Signal empfangen zu werden. Das HYDRO- 
SWEEP-FÃ¤cherlo muÃŸt bei der Stationssuche in solchen Bereichen verstÃ¤rk 
zur Hilfe genommen werden. 
Neben den StÃ¶runge der Aufzeichnungen durch den Bugstrahler wÃ¤hren des 
Stationsbetriebes war der EinfluÃ des Eises auf die QualitÃ¤ der Registrierung 
zum Teil erheblich. Zeitweiliger Ausfall des Mutterbildschirmes hatte keinen 
EinfluÃ auf die Registrierung, erschwerte jedoch die Suche nach geeigneten 
Kernstationen zum Teil sehr. 
Digitale Datenerfassung mit dem Programm PARADIGMA 
Neben der analogen Aufzeichnung der Daten auf Papierschrieb (DES0 25; 
KRUPP ATLAS ELEKTRONIK), die eine schnelle Bestimmung der Sediment- 
beschaffenheit zur Stationssuche erlaubt, wurden die Daten digitalisiert und auf 
MagnetbÃ¤nde abgespeichert. Die GerÃ¤tekonzeptio basiert auf zwei un- 
abhÃ¤ngige Systemen mit einer Datenerfassungseinheit (HEWLETT-PACKARD 
HP 3852A Data Acquisition Unit) und einem leistungsfÃ¤hige IBM-kompatiblen 
Personal Computer (HEWLETT-PACKARD HP Vectra RS/25C). In der multitas- 
kingfÃ¤hige Datenerfassungseinheit sind alle Echtzeitprozesse, wie die Digitali- 
sierung der Analogsignale und die Verarbeitung verschiedener Systemtrigger, 
realisiert. Die Daten werden gespeichert, gepuffert und Ã¼be ein HP-IB (IEEE 
488)-Interface an den Steuerrechner Ã¼bergeben Dieser Ã¼bernimm Aufgaben 
der Datenspeicherung, -dokumentation und der graphischen Darstellung. Die 
Datensicherung erfolgte im SEGY-Format auf industriekompatiblen MagnetbÃ¤n 
dem. Neben der digitalen Datenerfassung wurden Druckerprotokolle erstellt, in 
denen alle fÃ¼ die Auswertung wichtigen Parameter (Wassertiefe, Position, Kurs, 
Geschwindigkeit, Steuerung der Datenerfassung) in zweiminutigen Eintra- 
gungen vorgenommen wird. ZusÃ¤tzlic wurden die Navigationsdaten auf 
Diskette gesichert. 
Das fÃ¼ die Steuerung des Datenerfassungssystems von V. SpieÃ (Fachbereich 
Geowissenschaften, Bremen) entwickelte und auf den Expeditionen ANT Vlll/3 
und 6 installierte Programm PARADIGMA lief wÃ¤hren der ganzen Reise ohne 
Probleme. 
Mit den digital aufgezeichneten Daten wird es mÃ¶glic sein, Sedimentkerne 
direkt mit den Seismogrammen zu korrelieren und die akustischen Eigen- 
schaften der Sedimente mit lithologisch-stratigraphischen Parametern in 
Beziehung zu setzen. Zur Optimierung der digitalen Aufzeichnungen wurden an 
21 Kernstationen systematische Tests mit VerÃ¤nderunge der Frequenz und der 
Pulslangen durchgefÃ¼hrt Dazu wurden die Frequenzen zwischen 3 bis 5,5 kt-iz 
in 0,5 kHz Schnitten mit den Pulsen 1-4 je eine Minute registriert. Es wurde 







Am 08. Juni 1990 gegen 00.00 Uhr Ortszeit verlieÃ POLARSTERN Bremerhaven, 
auf dem Weg nach Oslo. Ein flaches, aber umfangreiches Tiefdrucksystem, das 
von den Britischen Inseln Ã¼be JÃ¼tland die DDR und Bayern nach Norditalien 
reichte, bestimmte das Wetter auf dieser Fahrt. Dieses System verlagerte sich 
zusammen mit einer eingelagerten Okklusion, die uns in der Nacht zum 
Sonnabend zeitweise starken Regen brachte, langsam nach SÃ¼den Zunachst 
wehte ein schwacher, von SÃ¼dwes auf Nordwest drehender Wind. Nach 
Frontdurchgang kurz vor dem Skagerrak drehte er weiter auf Nordost bis Ost 
und erreichte kurzzeitig Bft 6. Am 09. und 10. Juni (Wochenende) herrschte in 
Oslo, von einzelnen Quellwolken abgesehen, heiteres Wetter. Die Tempera- 
turen erreichten am Sonntag 25OC. 
Am 11. Juni um 00.00 Uhr lief POLARSTERN von Os10 aus. 
Auf der Westflanke eines ostatlantischen Hochdruckgebietes mit einem Keil zur 
BÃ¤reninse strÃ¶mt Ã¼be die Nordsee kÃ¼hl Luft mit Hochnebel und Nebel nach 
SÃ¼den Zunachst fÃ¼hrt unsere Fahrt durch den Oslo-Fjord und das Skagerrak 
jedoch durch ein fÃ¶hni aufgeheitertes Gebiet. In der Nacht zum 12. Juni kam es 
zwischen dem Hochkeil im Westen und tiefem Druck Ã¼be SÃ¼dnorwege zu 
Windzunahme, die durch die KÃ¼stenfÃ¼hru verstÃ¤rk wurde. Der Wind aus Nord 
bis Nordost erreichte Bft 8, vorÃ¼bergehen auch 9, und nahm im Laufe des 
Tages ab. Damit erlebten wir den einzigen Sturm auf diesem Reiseabschnitt. 
Auf der Weiterfahrt nach Nordwesten (den Polarkreis erreichten wir am 14. Juni 
bei 7OW) bestimmten Winde mit sÃ¼dliche Komponente mit feuchter, zu 
Nebelbildung neigender Luft das Wetter im Forschungsgebiet. 
Bemerkenswert ist die rasche Entwicklung eines am 13. Juni von Neufundland 
heranziehenden Tiefs (1005 hPa) zur Orkanzyklone. Sie erreichte am 14. Juni 
nachmittags mit Ca. 975 hPa 300 Meilen sÃ¼dwestlic von Island den HÃ¶hepunk 
ihrer Entwicklung. Auf ihrer Vorderseite wurde die Zufuhr feuchter Luft 
intensiviert. So herrschte auch noch am Wochenende (16.117. Juni) im 
Forschungsgebiet sÃ¼dwestlic von Jan Mayen bei sÃ¼dÃ¶stlich Winden (Bft 5) 
meist dichter Nebel. 
Am 15. Juni kam POLARSTERN das erste Mal auf dieser Reise mit lockerem 
Treibeis in BerÃ¼hrung Dies geschah nahe dem Kolbeinsey-RÃ¼cke bei 69,5ON 
16,5OW. In den nÃ¤chste Tagen verstÃ¤rkt sich ein Hochdruckgebiet im Raum 
SpitzbergenlNordostgrÃ–nland Zwischen ihm und tiefem Druck Ã¼be dem 
Nordatlantik wehten im Forschungsgebiet (die Fahrt ging zur Vesterisbank 
73,5ON QOW) bestÃ¤ndig nordÃ¶stlich Winde um Bft 5. Dabei herrschte meist 
geschlossene hochnebelartige BewÃ¶lkun oder Nebel. 
Am 20. Juni abends befand sich POLARSTERN vorÃ¼bergehen in einem 
Bereich relativ hoher Wassertemperaturen: 7,4OC. Gleichzeitig wurde eine 
Lufttemperatur von 4,3OC gemessen. Dabei herrschte dichter Nebel (nach dem 
12.00 UTC-Radiosondenaufstieg Ca. 300 m hoch) innerhalb einer markanten 
Bodeninversion mit plus 9OC in 500 m HÃ¶h (Abb. 13). 
Am nÃ¤chste Tage war die Wolken- oder Nebeldecke so dÃ¼nn daÂ mit Hilfe 
der Satellitenbilder die Eislage gut zu erkennen war. Ab 22. Juni muÃŸt im 
Treibeis (4110 bis 7/10 Eisbedeckung) gearbeitet werden. Die Wetterlage 
Ã¤ndert sich bis zum 29. Juni nicht wesentlich. Es blieb also bei nordÃ¶stliche 
Winden, die mit Bft 6 am Montag (25. Juni) ihr Maximum erreichten. Auch die 
Sichten waren meist mÃ¤ÃŸi Zeitweise herrschte Nebel. Aus meist geschlos- 
sener tiefer BewÃ¶lkun fiel gelegentlich Schnee. Die Lufttemperatur betrug 
etwa 1Â°C 
Unser Radiosondenaufstieg zeigte am 29. Juni eine rasche Windzunahme in der 
untersten AtmosphÃ¤renschicht Bereits 350 m Ã¼be der POLARSTERN wehte ein 
Nordostwind mit Bft 9. Wegen der stabilen Luftschichtung Ã¼be Eis und kaltem 
Wasser konnte sich dieser stÃ¼rmisch Wind nicht bis zur MeeresoberflÃ¤ch 
durchsetzen. Hier wurde Nordwind Bft 4 beobachtet. In den nÃ¤chste Tagen 
fÃ¼hrt eine gradientschwache Lage zu ruhigem Wetter im Forschungsgebiet. 
Ein eindruckvolles Bild bot sich in der Nacht zum 30. Juni: Tiefstehende, aber 
strahlende Sonne Ã¼be dem Treibeis. Dazu Nebelfelder mit deutlichem weiÃŸe 
Nebelbogen. 
Inzwischen hatten wir das Forschungsgebiet um die Vesterisbank verlassen. Bei 
ca. 75ON 05OW wurde vorÃ¼bergehen eisfreies Wasser erreicht, bevor die Reise 
am 3. Juli zum nÃ¶rdlichste Punkt der Reise fÃ¼hrte Am gleichen Tage legte 
POLARSTERN wÃ¤hren einer Windenstation an einer Eisscholle an. Auf dieser 
konnten bei ruhigem Wetter SpaziergÃ¤ng unternommen werden. 
WÃ¤hren in den folgenden Tagen bis zum SchluÃ der Reise (9. Juli, TromsÃ¶ in 
einer markanten Frontalzone um 50Â° Tiefdruckgebiete Ã¼be den Atlantik nach 
Mitteleuropa zogen - so muÃŸt METEOR sich am 6. Juli gegen einen 
Nordweststurm durch die Deutsche Bucht kÃ¤mpfe - blieb das Wetter im 
Fahrtgebiet bei geringen LuftdruckgegensÃ¤tze ruhig. Die Winde erreichten 
hÃ¶chsten Bft 5. 
Abb. 13: Radiosondenaufstieg vom 20. Juni 1990 12 UTC, 71Â° 8OW 
Abzisse: OC (diagonal nach rechts oben laufende Geraden) 
Ordinate: hPa (waagerechte Geraden), zusÃ¤tzlic angegeben ist die 
HÃ¶h in hft (HektofuÃŸ 
Dargestellt sind Temperatur ( - ) und Taupunkt (----- ). 
6. Ozeanographie und Eis 
Obwohl diese Expedition hauptsÃ¤chlic geowissenschaftlichen Forschungszie- 
len gewidmet war, muÃŸt auch die WassersÃ¤ul beprobt und eine Reihe 
hydrographischer Parameter gemessen werden, ohne deren Kenntnis die 
biologische und geologische Probennahme wenig sinnvoll erschien. Ozeano- 
graphische Proben und Messungen wurden hauptsÃ¤chlic durchgefÃ¼hrt um 
folgende Projekte zu unterstÃ¼tzen 
1. Untersuchungen der Sedimentverteilung im Eis und Ablagerungsbe- 
dingungen unter dem eisbedeckten Teil des westlichen EuropÃ¤ische 
Nordmeeres; 
2. Untersuchungen zu Planktonverteilungen in der Wassersaule; 
3. Untersuchungen von IsotopenverhÃ¤ltnisse verschiedener Wassermassen; 
und 
4. Suche nach mÃ¶gliche Hydrothermalismus entlang des Kolbeinsey-RÃ¼cken 
und bei Vesterisbanken. 
Die Messung der ^Be-Konzentrationen in der Wassersaule 'entlang eines 
Transects durch die GrÃ¶nlandse sollten die Frage nach einem mÃ¶gliche 
horizontalen Gradienten klÃ¤ren der einen IsotopenfluÃ an die KontinentalrÃ¤nde 
bewirkt. An den fÃ¼ die ^Be-Messung entnommenen Wasserproben sollen auch 
Tritium- und He-Konzentrationen gemessen werden. Mit Hilfe langer Sedi- 
mentkerne aus der GrÃ¶nlandse sollen hochaufgelÃ¶st Konzentrationsprofile 
der ^Be- und 23OTh-Konzentrationen im Sediment erstellt werden, um den 
IsotopenfluÃ aus der Wassersaule in die Sedimente zu bestimmen. 
Die Hauptmenge des Meereises im Sibirischen Arm der Transpolardrift verlÃ¤Ã 
den Arktischen Ozean durch die FramstraÃŸe Von dort transportiert der 
OstgrÃ¶nlandstro das Eis nach SÃ¼den bis es dann auf der HÃ¶h von 
SÃ¼dgrÃ¶nla abschmilzt. Die geplanten Arbeiten im Bereich des OstgrÃ¶nland 
Stromes schlossen an die Untersuchungen der vergangenen Jahre an. Die 
Daten Ã¼be die jÃ¤hrliche Schwankungen in der Sedimentfracht des Meereises 
und der Eischarakteristika (Alter, Morphologie) sollten ergÃ¤nz werden. Die zu 
gewinnenden Daten sollten bessere Anhaltspunkte fÃ¼ eine AbschÃ¤tzun des 
jÃ¤hrliche Sedimenttransportes durch Meereis liefern. Wann und wo das 
Sediment aus dem Eis abrieselt, war eine der Hauptfragen in diesem 
Zusammenhang. Zu diesem Zweck sollte Wasser direkt unter dem Eis 
abgepumpt und anschlieÃŸen filtriert werden. FÃ¼ die Wasserprobenentnahme 
stand ein KranzwasserschÃ¶pfe mit zwÃ¶l 5 l BehÃ¤lter zur VerfÃ¼gung von 
denen jedoch wegen technischer Probleme anfangs nur 10 und spÃ¤ter nur noch 
9 BehÃ¤lte eingesetzt werden konnten. Zur Aufnahme von Druck, Salzgehalt und 
Schallgeschwindigkeit war eine CTD-Sonde sowohl an den KranzwasserschÃ¶p 
fer als auch an das OFOS-GerÃ¤ montiert. Die Forschungsarbeiten mit dem 
KranzwasserschÃ¶pfe dienten wÃ¤hren der Fahrt in erster Linie zu vergleichen- 
den Untersuchungen der rezenten Verteilung von planktischen Faunen- und 
Florengemeinschaften in der Wassersaule. ZusÃ¤tzlic wurden an den gewon- 
nenen Wasserproben Untersuchungen zur Verteilung von NÃ¤hrstoffe in der 
Wassersaule durchgefÃ¼hrt 
6.1. Ozeanographie 
Ergebnisse der Untersuchungen am OberflÃ¤chenwasse 
(Carstens, Baumann) 
Die horizontale Verteilung von OberflÃ¤chentemperatu und Salzgehalt ist in 
Abb. 14 als ein Ost-West-Transect dargestellt. Das Absinken von Temperatur 
und Salzgehalt in westlicher Richtung ist durch deutliche Sprunge in Temperatur 
und Salzgehalt erkennbar. Ebenso zeigen die vertikalen Temperatur- und 
Salzgehaltsmuster von Ost nach West typische VerlÃ¤uf (Abb. 15). An den 
westlichen Stationen sind die kalten und salzarmen Wassermassen des 
OstgrÃ¶nlandstrome zu erkennen, mit Temperaturen unter OÂ° und einem 
geringen Salzgehalt von 3,3%o . Unterhalb dieser Schicht zwischen etwa 100 
und 300 m liegt ein WasserkÃ¶rpe mit deutlich hÃ¶here Temperatur (bis zu 
+2.5OC), mit hÃ¶chste Werten an den westlichen Stationen. In Ã¶stliche 
Richtung, ab der Station 073 ist im WasserkÃ¶rpe eine "normale" Sprungschicht 
mit Oberflachentemperaturen von mehr als 2OC und einer konstanten Tempera- 
















- 7 -5-L, ->"U 
Temperatur auf Profil b) 
Co:) 
6 1 
Abb. 14: OberflÃ¤chentemperatur und Salzgehaltsverteilung auf einem Transect 
bei 70Â° bis 75ON. 

Beobachtungen an den CTDIKranzwasser-Stationen vom Kotbeinsey- Rucken 
und von der Vesterisbanken. 
(Hartmann & Dietrich) 
Mit der CTD-Einheit wurden neben Druck (als Tiefenparameter), die Temperatur, 
der Salzgehalt und die Schallgeschwindigkeit registriert. 
Mit der CTD/KranzwasserschÃ¶pferanlag wurden im Bereich des Kolbeinsey- 
RÃ¼cken drei und an der Vesterisbank fÃ¼n hydrographische Stationen gefahren. 
PrimÃ¤re Ziel war es in beiden Gebieten, Hinweise auf eventuelle hydrother- 
male Erscheinungen zu erhalten. Am Kolbeinsey-RÃ¼cke lagen die Stationen 
daher jeweils in der NÃ¤h des Zentraltals der Ruckenachse. An der Vesterisbank 
wurden die Stationen nach der Morphologie (s. auch Bericht Bathymetrie) in der 
NÃ¤h mÃ¶gliche rezenter bis subrezenter vulkanischer AktivitÃ¤te positioniert. 
Eine Station im sÃ¼dliche AuÃŸenbereic der Vesterisbank sollte Werte fÃ¼ die 
"Normalbedingungen" in der WassersÃ¤ul bis zum Boden des umgebenden 
Beckens liefern. 
Ergebnisse: 
Stationen: Kolbeinsey-Rucken: 171008, 015, 023 
Vesterisbanken: 050, 051, 054, 059 und 062 
Die mit der CTD aufgezeichneten hydrographischen Profile spiegeln die zu 
dieser Jahreszeit normalen Situationen wieder. Sie zeigen in dieser stellen- 
weise noch mit dichteren Eisfeldern bedeckten Region an der OberflÃ¤che je 
nach lokaler Eislage, Temperaturen zwischen 2.3oC und fast -1oC bei SalinitÃ¤te 
zwischen 31.9 und 34.6 %r. 
An den eisferner gelegenen Stationen am Kolbeinsey-Rucken war es eine ca. 
15 - 30 m mÃ¤chtig warmere Deckschicht ausgebildet mit Temperatur-Maxima 
an der OberflÃ¤ch bis 2.3OC. Darunter nahm die Temperatur bis zu einem 
Zwischen-Minimum (Werte um - 0.2 bis - 0.6OC) z. T. sprunghaft ab. In dem 
Tiefenabschnitt zwischen Ca. 200 und 400 m war nochmals eine etwas warmere 
Wassermasse zwischengeschaltet (0.0 bis 0.3OC), bevor der Temperaturabfall 
zum Tiefenwasser der GrÃ¶nlandse beginnt. 
Im Bereich der Vesterisbank befanden wir uns sehr nahe der Eisgrenze oder 
auch mitten im dichteren Packeis. Dementsprechend trafen wir an allen 
Stationen dieses Bereiches kaltes und salzarmes Deckschichtwasser an (0.3 bis 
- 0.7oC). Unter dieser kalten Deckschicht steigt die Temperatur in Tiefen 
zwischen 5 und 38 m sprunghaft an und erreicht in 50 bis 110 m Tiefe Maxima 
zwischen 0.3 und 2oC. Darunter sinkt sie, z.T. deutlich gestuft, auf Tiefenwas- 
sertemperaturen um -O.gÂ° ab. Die SalinitÃ¤te steigen gleichzeitig auf Werte 
um 34.90 %o an. 
In den ubergangsbereichen zeigten sich mehrfach deutliche Unterschiede in den 
Temperaturprofilen der Fieren- und Hieven-Kurven, die als kurzzeitige Fluktua- 
tionen in den Wassermassen verstanden werden mÃ¼ssen 
Hinweise auf mÃ¶glicherweis hydrothermal beeinfluÃŸt Temperaturwerte waren 
in den Profilen nicht erkennbar. 
B. Wasserproben: 
Die Wasserproben wurden dem Ziel der Untersuchungen entsprechend in den 
bodennahen Tiefen enger gesetzt. FÃ¼ biologische Zwecke wurden an den 
Stationen vom Kolbeinsey-Rucken zusÃ¤tzlic auch je z oberflÃ¤chennÃ¤he 
Proben (42 bis 350 m WT.) genommen. 
Je Station wurden anfangs zehn, spÃ¤te nur noch neun Proben erhalten. An den 
Wasserproben wurden an Bord die pH-Werte, Sauerstoff und Silikat, am 
Kolbeinsey-RÃ¼cke zusÃ¤tzlic Phosphat bestimmt. Die Proben zeigen der Norm 
entsprechende Werte: 
pH: zwischen 7.90 und 7.97 
Sauerstoff: oberflÃ¤chenna Ã¼be 90%, tiefer Ca. 85 
bis 90% SÃ¤ttigun 
Silikat: Die Gehalte steigen von Werten um oder unter 
1 ~.~Mol/l in den oberen Zonen bis zu, je nach 
Wassertiefe 7 bis 12 pMol/l im Tiefenwasser an . 
Phosphat: zwischen 0.5;uMol/l in den oberen Bereichen 
und 1.1 yMol/l im Tiefenwasser. 
ZusÃ¤tzlic zu diesen Bestimmungen wurden von allen Stationen beider 
Bereiche Proben fÃ¼ die Untersuchungen auf eventuelle hydrothermale Hinweise 
abgefÃ¼llt An ihnen sollen insbesondere die Gehalte an Mangan und Eisen als 
besonders empfindliche Indikatoren fÃ¼ Hydrothermalismus bestimmt werden. 
AuÃŸerde wurden mit einem speziellen Vakuum-Ultraschall-Verfahren die 
Gehalte an gelÃ¶ste Gasen extrahiert. An diesen in "GasmÃ¤use abgefÃ¼llte 
Proben sollen die Methan - Gehalte gemessen werden, die ebenfalls einen 
empfindlichen Indikator fÃ¼ hydrothermale Beeinflussung darstellen. Definitive 
Aussagen zur Frage eventueller Hydrothermalismus - EinflÃ¼ss lassen sich erst 
nach Analyse der gewonnenen Wasserproben auf Mn, Fe und Methan machen. 
^Be Messungen in der WassersÃ¤ul 
(Eisenhauer, Billen) 
Das kosmogene radioaktive Isotop ^Be (Halbwertszeit: 1.5 Mill. J.) wird in der 
marinen Geologie zur Datierung von Sedimenten und Mn-Krusten aus dem 
jÃ¼ngere KÃ¤nozoiku benutzt. Neben der Datierung kÃ¶nne aber auch 
geochemische Aussagen Ã¼be PalÃ¤oproduktivitÃ gemacht werden, da erhÃ¶ht 
^Be-FlÃ¼ss in die Sedimente auf erhÃ¶ht biologische ProduktivitÃ¤ hinweisen. 
Die Bestimmung der ^Be-FluÃŸdichte in Sedimentkernen aus der FramstraÃŸ 
und der Norwegischen See ergaben, daÂ in den Glazialen nur etwa die HÃ¤lft 
der rezenten atmosphÃ¤rische ^Be-Produktion erreicht wird, wÃ¤hren in den 
Interglazialen dieser Wert um ein Vielfaches Ã¼berschritte wird. Ein wichtiger 
Parameter zur Beschreibung der dafÃ¼ notwendigen ozeanographischen 
TransportvorgÃ¤ng ist die sogenannte RelaxationslÃ¤nge Produkt aus Eddy- 
Diffusionskoeffizient und ^Be-Verweilzeit. Die Messungen der ^Be-Konzentra- 
tionen an Wasserproben sollen zeigen, ob aufgrund der erhÃ¶hte biologischen 
TÃ¤tigkei auf dem grÃ¶nlÃ¤ndisch Schelf ein horizontaler Konzentrationsgradient 
zur offenen See hin existiert, aus dem mÃ¶glicherweis die rezente ^Be- 
RelaxationslÃ¤ng abgeschÃ¤tz werden kann. 
&-Messungen in der Wassersade 
An einigen Positionen (vergl Tab 2) wurden He-Proben zur Erganzung 
bestehender Datensatze entnommen Die Stationen im Bereich der tiefen 
Gronlandsee sollen dazu dienen, die Tritium- und 3He-Konzentrationen der 
verschiedenen Wassermassen zum Zeitpunkt der Probennahme zu bestimmen 
und damit zusatzliches Datenmaterial fur die Modellierung zu gewinnen 
PBe und 23OTh an eistransportiertem Sedimentmaterial 
An eistransportiertem Sedirnentmaterial ("Dirty Ice"), gewonnen bei ca. 73ON 
12OW, ist vorgesehen, dessen ^Be- und ^ Th-Konzentrationen zu messen. Das 
Ziel dieser Messungen ist der Vergleich der rezenten Isotopenflusse mit den 
FlÃ¼sse in die darunterliegenden marinen Sedimente. Trotz der geringen Menge 
an eistransportiertem Material konnte bei mehreren Ausfahrten mit dem Beiboot 
POLARFUCHS ausreichend Sedimentmaterial fÃ¼ weitergehende Unter- 
suchungen in Heidelberg gewonnen werden. 
Tab. 2: Stationen, Lokationen und Tiefen 
Station Lokation Tiefen (m) 
I0Be He 







6, 50, 100, 30, 70, 110, 
200,500, 1000, 400, 600, 800, 
1500 1100, 1400, 1800 
~-Ã‘Ã‘Ã‘--Ã‘_--Ã‘+_-Ã‘Ã‘---Ã 
6, 50, 100, 30, 70, 200, 
200,500, 1000, 250, 500, 1000, 
1500, 2000 1500,2000, 3100 
* - Stationen, an denen die Proben wahrend der Fahrt genommen wurden 
Probennahme und Laborarbeiten an Bord 
Die 1OBe-Wasserproben wurden mit Hilfe von Niskin-WasserschÃ¶pfer entnom- 
men, die je nach Wassertiefe in Serie an einem Windendraht ausgelost wurden. 
Die so gewonnenen ^Be-Wasserproben (30 I) wurden an Bord mit einem 
SBe-TrÃ¤ge versetzt und mit Ammoniak zweimal gefÃ¤llt Die Proben konnten 
durch dieses Verfahren von Ca. 30 l auf 2 l reduziert werden. Die weitere 
chemische Aufbereitung wird am Institut fÃ¼ Umweltphysik der UniversitÃ¤ 
Heidelberg durchgefÃ¼hrt Die He-Proben wurden mit einem Kranzwas- 
serschÃ¶pfe (12x5 I) aus dem Meer entnommen. Zeitgleich erfolgte die 
Aufnahme eines CTD-Profils. Die gewonnenen He-Wasserproben wurden in 
Cu-ProbenbehÃ¤lte fÃ¼ die weitere chemische Aufbereitung im Institut fÃ¼ 
Umweltphysik der UniversitÃ¤ Heidelberg abgefÃ¼llt 
Vorgesehene Arbeiten in den Instituten 
Weitere chemische Aufbereitung der 10Be- und He-Proben am Institut fÃ¼ 
Umweltphysik der UniversitÃ¤ Heidelberg, sowie die Messung der ^Be-Proben 
am Tandem van-de-Graaff Beschleuniger der â‚¬ ZÃ¼ric in Zusammenarbeit 
mit dem Institut fÃ¼ Mittelenergiephysik (Prof. W. Wolfli). Die Messung der 
He-Proben wird am Max-Planck-Institut fÃ¼ Kernphysik in Heidelberg durchge- 
fÃ¼hrt 
6.2. Ice 
Studies of Sediment Transport by Ice 
(Reimnitz, Saarso) 
The marine geological expedition ARK Vll/1 of RV POLARSTERN into the 
Greenland Sea provided opportunities to expand the data base of past 
expeditions On sediment transport by sea ice from the Arctic Ocean into the 
North Atlantic. This is an area of very little knowledge, while it is at the Same 
time of great importance for interpretations of the sedimentary record from 
cores of the seafloor below and for studies of the sediment budget. The data 
collected during the expedition consist of: 
1) shipboard observations on ice cover, ice type, and sediment occurrence 
whenever the vessel operated in ice; 
2) sediment and ice samples collected while the vessel was on station either 
by getting onto the ice by crane, by inflatable boat, or by use of the launch 
POLARFUCHS; 
3) studies of the particle flux below the ice cover through deployment of 
sediment traps and collection of water samples. 
All water samples and some of the ice samples were filtered aboard the ship to 
be weighed later for the determination of sediment concentrations. Bulk 
samples were taken wherever the sediment concentrations On the ice were 
high enough. The samples later will be used for such analyses as grainsize, clay 
minerals, carbon content, and microfossils. A few mud samples were taken 
from the ice for determinations of 10Be and z3oTh by A. Eisenhauer (see above). 
General Observations 
The ice edge, as observed along the trackline of the vessel, and the Stations at 
which samples or data were collected, are shown in Figure 16. Ice 
concentrations ranged from 1/10 to 9/10, but generally were about 5/10. The 
dominant ice type Seen was 2.5 to 3.5 m-thick multiyear ice; while firstyear ice 
was uncommon. Ice observations, made from June 15 to July 3, are earlier in 
the melt season than those of past POLARSTERN expeditions. They therefore 
differ in that a 5 to 15 cm-thick Snow cover, absent only in small, incipient 
meltwater ponds, covered the sea ice. The Snow depth increased to over 20 cm 
in the northern regions of the study area. Snow cover impairs the study of 
sediment inclusions in ice, but the breaking of ice presents excellent 
crossections to the shipboard observer. 
During past expeditions to the present area of study, and also in the 
Sea, sediment concentrations have commonly been Seen in such fracture faces. 
Such concentrations were rarely Seen during the present cruise. The prevailing 
evidence for the presence of sediment in the sea ice traversed was Seen in 
very faint discoloration of the Snow cover. Such evidence was notable on flanks 
of snowy hummocks, and in side slopes surrounding local drainage basins. All 
ground observations made during landings on such notable floes confirmed the 
presence of fine particulate matter, partly in form of 1 mm mud pellets, within 
and especially on the very surface of the granular Snow. Wherever such surface 
discoloration occurred around meltwater drainage basins, cryokonites (melt 
holes of 1-25 cm diameter, and as much as 40 cm deep, with sediment 
accumulations at the base) were found during landings. Our attempts at 
collecting bulk rnud samples of 100 gram or more therefore consisted either of 
melting down surficial Snow scrapings from patches where faint discolorations 
were evident, or of mud extractions from cryokonites. Most cryokonites were 
filled with meltwater, from which flocculated or pelletized mud was extracted by 
a suction 1001. In most cases only 3-4 m2 of cryokonite-perforated ice provided 
an adequate bulk sample. 
Sediment trap experiments 
Sediment traps were deployed at two stations from ice floes in order to 
determine the rate of sediment release from melting ice. We used cylindrical 
traps with funnel bottoms and 250 ml collecting bottles manufactured by 
HYDRO-BIOS Apparatebau GmbH, Kiel. The cylindrical Part has a diameter of 
14 cm and height to diameter ratio of 4:l. Traps were attached to a 6 mm nylon 
line with 20 kg weight at the end. Deployment and recovery operations were 
carried out from the POLARFUCHS. The stations were marked with a flag on a 
bamboo pole. Traps were exposed at depths 20, 30, 40, 60, 80 and 100 m to 
measure the vertical variability of particulate flux in the steep halocline layer. 
The durations of exposure were 7 and 9 hours, depending On the work schedule 
of POLARSTERN. After recovery, the supernatant water from each trap was 
sampled via a drain cock and then the collecting bottle was removed. The 
samples were filtered aboard POLARSTERN using pre-weighted Sartorius 0.45 
micron cellulose nitrate membrane filters. Samples on filters are stored in deep 
freeze until weight determination and other analysis in coastal laboratories. 
Preliminary Results 
Most of the data collected have to be analyzed later in a laboratory. The results 
reported therefore cover only field observations. Periodic transit observations, 
usually for one or two hours, were made along the entire trackline shown going 
through ice in Figures 16a and 16b. 
Fig. 16a: Trackline, ice stations and ice edge where crossed by PRV 
POLARSTERN during ARK Vll11. 
Fig. 16b: Satellite photo (METEOR S41) of June 21, 1990, showing 
Greenland, ice and the approxirnate trackline of PRV 
POLARSTERN from June 15 to July 4. 
Overall, less than 1% of the ice showed signs of sediment discoloration. Where 
sampled (Tab. 3), the amounts held by sea ice were very small. This may seem 
surprising, since similar efforts in the past reported large percentages of ice 
cover in Fram Strait and northward as sediment laden (Pfirman et al., 1989). 
Much sediment Seen and sampled was within last winters' Snow cover. This has 
not been reported for this area before, but as stated above, previous studies 
were made later in the melt season. Observations of sand and coarser particle 
entrainment into the pack ice of the Beaufort Gyre caused us to search for such 
materials at each ice landing. Cryokonites should concentrate sand particles, if 
present. We found none. 
Tab. 3: List of ice sampling Stations 
Sta. Code Lat.(Â¡N Lon.(OW) W ST CR S IC 
No. 
Tab. 3: continued 
Sta.CodeLat.(ON) Lon.(OW) W ST CR S IC 
No. 
W - Water 
ST - Sediment traps 
CR - Cryokonites 
S - Surface Snow 
IC - Ice core 
Preliminary microscopic examination of sediment trap samples showed that 
about 90% of trapped material consists of copepod fecal pellets. As the 
frequency of particle-laden sea ice occurrence according to our estimates did 
not exceed 1% of total ice Cover and summer melting was not at its culmination 
yet we do not expect high flux values of lithogenic material. 
Sediment entrainment studies in the Beaufort Sea, a source area for ice in the 
Transpolar Drift, have shown that suspension freezing is the most important 
mechanism (Reimnitz & Kempema, 1987; Reimnitz et al., 1987; Kempema et al., 
1989). This requires a combination of several important conditions: Shallow, 
Open water, freezing temperatures of -lOÂ° or lower, and gale-force winds. 
Such combination of conditions can occur either during a short fall period, 
before a new ice canopy forms, or in a coastal polynia during winter. Only twice 
during the last twenty years of observations in the Beaufort Gyre, were 
extensive areas of turbid ice formed, with relatively clean ice in intervening 
years. We can assume that in the shallow Siberian shelf areas conditions are 
similar. Therefore the ice-rafted sediment flux through Fram Strait should be 
pulsating at intervals of several years, and the comparatively clean ice observed 
during cruise ARK Vllll only lends Support to the postulated entrainment 
mechanism. The occurrence of sediment in the Snow blanketing the pack and 
the fine sediment texture raises the possibility of eolian supply from continents 
around the Arctic Ocean, or from Greenland. However, only 1% of the Snow 
surface is visibly discolored by sediment occurring in patches, while most of the 
Snow appears very clean. This patchy sediment occurrence in Snow less than 
one year old does not fit the concept of supply by wind, as this would result in 
regional dusting, We therefore propose that the sediment contained in the Snow 
had local sources in sediment blankets on individual floes as observed by 
Pfirman et al. (1989). The ice surface and its sediment Cover are exposed locally 
during winter storms. As Snow drifts migrate during strong storms, surficial 
sediments are incorporated. The observed occurrence of sediment-laden Snow 
drifts on the pack ice of the Beaufort Gyre and in the Greenland Current 
suggests that winnowing and redistribution of sediment On floes drifting about 
in the Arctic Ocean are common. The apparent loss of coarse sediment from 
the ice with time and distance traveled from its source area remains 
unexplained. 
6.3. NÃ¤hrstoffgehalt im Meerwasser und ihre eziehung zu Spurenele- 
mentgehalten in Foraminiferen 
(NÃ¼rnberg Reimers, Hartmann) 
Einige Spurenelemente in benthischen Foraminiferen zeigen eindeutige Bezie- 
hungen zu NÃ¤hrstoffgehalte im Meerwasser, in denen diese Foraminiferen 
leben, und eignen sich daher zur Rekonstruktion von PalÃ¤oproduktivitÃ¤t in 
verschiedenen Wassermassen. Cadmium steht zu Phosphat in eindeutiger 
Beziehung (Boyle, 1981 und 1988, Hester & Boyle. 1982). Eine Korrelation von 
Barium und Zink zu Silikat ist wahrscheinlich (Lea & Boyle, 19891, bedarf jedoch 
genauerer Untersuchung. 

6-8pMolIl (max. 12 gMol/l) in Wassertiefen grÃ¶ÃŸ als Ca. 1000 m an. Phosphat 
zeigt ein Ã¤hnliche Verhalten mit geringen Werten im Oberflachenwasser (0 - 
0.8 ,uMol/I) und kontinuierlich ansteigender Konzentration mit zunehmender 
Wassertiefe (ca. 1 -1 .IpMol/l). 
Die Stationen 71 und 77 zeigen in OberflÃ¤chennah eine charakteristische 
Abweichung von der gewohnten Nahrstoffverteilung (Abb. 17b). Das Ober- 
flÃ¤chenwasse an beiden Stationen zeigt auÃŸergewÃ¶hnli hohe NÃ¤hrstof - 
Konzentrationen in Wassertiefen von 0 - 50 m. Parallelmessungen bestÃ¤tige 
diese Resultate. Beide Stationen liegen im Bereich des Eisrandes mit zum Teil 
stark aufgelockerter Meereisbedeckung. Auf Station 71 wurden zudem erhÃ¶ht 
Oberflachentemperaturen und -salinitaten gemessen. An Station 77 wurden 
erhÃ¶ht Pianktondichten beobachtet. 
Inwieweit die Spurenelementgehalte (Cd, Ba, Zn) in den Foraminiferen eine 
Beziehung zu diesen Nahrstoffgehalten aufweisen, werden erst noch durch- 
zufÃ¼hrend Untersuchungen an der UniversitÃ¤ Kiel zeigen. 
Abb. 17a: Stationen, an denen PlanktonfÃ¤ng durchgefÃ¼hr wurden. 
Slal lon 6 9  Slal lon 73  
S la l lon  70  
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Stat ion 71 Station 75 
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Abb. 17b: Silikat- und Phosphatgehalte im Meerwasser 

Skelettopal und Wasser bestimmen zu kÃ¶nne 
- Vertikale und horizontale Verteilung der Euphausiacea und Hyperiidea 
(Crustacea) in der GrÃ¶nlandsee Es sollten vergleichende Untersuchungen 
der horizontalen und vertikalen Planktonbesiedlung durch Euphausiaceen und 
Hyperiideen in der GrÃ¶nlandse durchgefÃ¼hr werden. 
Benthos 
Untersuchungen benthischer Faunen sollten sich vor allem auf eine Erfassung 
der Verbreitung lebender benthischer Foraminiferen (NOSOFO-Projekt des 
Geologisch-PalÃ¤ontologische Institutes der UniversitÃ¤ Kiel), die biostratigra- 
phischen Verteilungen bestimmter benthischer SchlÃ¼sselarte sowie eine 
detaillierte Beschreibung des Flachwasserbenthos an der Vesterisbank und auf 
dem Jan-Mayen Schelf umfassen. Schwerpunkt wÃ¤hren der ARK VIII 
1-Expedition sollte ein ausfÃ¼hrliche Beprobungs- und photographisches 
Erkundungsprogramm von Karbonatbiotopen auf dem Jan Mayen-Schelf sowie 
auf dem Seamount Vesterisbank durchgefÃ¼hr werden. 
7.1. Plankton-Untersuchungen 
(Baumann, Carstens, Jakobi, Karpuz, SchrÃ¶der 
WÃ¤hren des Fahrtabschnittes POLARSTERN ARK Vllll wurden auf 26 
Stationen (Abb. 18) Proben fÃ¼ Planktonuntersuchungen und - experimente 
gewonnen. Es sollte die frÃ¼hsommerlich Situation besonders im oberen 
Bereich der WassersÃ¤ul (<500 m), aber auch bis zum Boden, in den 
verschiedenen Wassermassen fÃ¼ Coccolithophoriden, Diatomeen und plankti- 
sehe Foraminiferen erfaÃŸ werden. 
7.1 . I .  Coccolithophoriden 
(Baumann, SchrÃ¶der 
Auf zwei E-W-Profilschnitten (Abb. 18) wurden Wasserproben der verschie- 
denen Wassermassen des EuropÃ¤ische Nordmeeres fÃ¼ ~occolithophoriden- 
Untersuchungen gewonnen. Ziel war es, die Verteilung von Coccolithophori- 
den-Gemeinschaften im Hinblick auf Zelldichte und Artenzusammensetzung zu 
erfassen. Diese frÃ¼hsommerlich Momentaufnahme soll mit Vergesellschaf- 
tungen der OberflÃ¤chensediment derselben Stationen verglichen werden. Mit 
Hilfe dieses Vergleiches sollen verbesserte Aussagen Ã ber das Fossilisations- 
potential von Coccolithophoriden ermÃ¶glich werden. DarÃ¼be hinaus wurden an 
zwei Stationen (0431 047) Wasserproben entnommen, die als Vergleichsma- 
terial fÃ¼ bereits bearbeitete Stationen der METEOR-Expedition M715 dienen 
werden. 
Abb. 18: Lage der Planktonstationen auf ARK Vllll. 


sem/'sp/hawere sampled West of Jan Mayen (70'44' N, 06'26' W - 70'45' N, 
05'3 1 ' W) : 
C) high concentrations of Probosc~a /afa were sampled over the NW Greenland 
Basin (75'17' N, 03'12' W - 75'45' N, 03'44' W); 
d) a diatom bloom of sea-ice related species was recorded over the sea-ice 
covered eastern Greenland slope (77'18' N, 05'00' W) 
These preliminary results confirm a good correlation between the spatial 
distribution of diatom species from the surface waters and the surface 
sediments of the Norwegian-Greenland Seas. 
7.1.4 Verteilung planktischer Foraminiferen in der 
(Carstens) 
Die vertikale und horizontale Verteilung planktischer Foraminiferen wurde mit 
einem HYDROBIOS-Multinetz mit 63 um Maschenweite auf zwei etwa 
Ost-West verlaufenden Profilen auf etwa 70Â° und 75'N untersucht. Es wurden 
generell die Wassertiefen 500-300, 300-200, 200-100, 100-50 und 50-0 m 
beprobt. Die Proben wurden anschlieÃŸen in einer 4% Formalin-SeewasserlÃ¶ 
sung fixiert. Aus Proben des 75'N-Profiles wurden auÃŸerde Unterproben mit 
HgC12 fixiert, um Auswirkungen des Fixierungsmittels auf die geochemische 
Zusammensetzung der Schale zu untersuchen. 
Das Probenmaterial des 70Â° Profilschnittes konnte schon an Bord ausgewertet 
werden. Dabei ist eine stetige Zunahme in der Konzentration von Ost nach 
West (Abb. 19), mit einer anschlieÃŸende Abnahme am Eisrand, festgestellt 
worden. In der Tiefenverteilung zeigen sich deutliche Unterschiede zwischen 
den Foraminiferenarten. Die polare Art /Veog/oboquadr/hapachyderma bewohnt 
hauptsÃ¤chlic Wassertiefen unterhalb von 50 m mit einem Maximum im 
Tiefeninterval von 100-200 m. Die subpolare Art Turborofa//'fa qu/hque/oba lebt 
dagegen deutlich in den oberen 50 m der WassersÃ¤ule Hier halten sich etwa 
80% der Individuen einer Station auf (Abb. 20). Unter Eisbedeckung (Station 6) 
ist ein Absinken in tiefere Wasserschichten besonders bei T. quihque/oba zu 
beobachten. Das Material wird an Land weiter ausgewertet. Hierbei sollen 
insbesondere die Zusammensetzung stabiler Isotope (12/13C und 16/180) unter- 
sucht, sowie die geochemische Zusammensetzung der Kalkschalen auf 
SchwermetallverhÃ¤ltniss ermittelt werden. 
Konzentration plankt. Foraminiferen 
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Abb. 19: Konzentration planktischer Foraminiferen, integriert in den obersten 
500 m der WassersÃ¤ul auf einem Ost-Westprofil auf etwa 68ON. 
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Abb. 20: Tiefenverteilung von Turbofotakta qu/hque/oba (a) und iVeog/oboqua- 




The Recent occurrence of radiolarians in the Norwegian-Greenland Seas has 
been investigated by several collegues. Nevertheless, their studies have 
considered mostly 1) taxonomic topics, 2) biogeography of particular species, 
3) local aspects, 4) a preliminary regional biogeography, and 5) the distribution 
of the radiolarian "absolute abundance" (individuals per gram of sediment). 
Thus, a regional zonation for radiolarian assemblages or several species is 
lacking. A Quaternary stratigraphy has been not developed, because, in general, 
Pleistocene sediments are radiolarianbarren. Due to an extensive ice Cover 
during glacial Stages, radiolarians apparently did not dwell in the Iceland Sea, or 
their remains were severely dissolved by the physico-chemical conditions in the 
sea water. 
In spite of this, my preliminary results point out that during the Younger Dryas 
chronozone (very early Holocene), radiolarians occurred in low numbers per 
gram of sediment and also in low diversity. At this time, Cyc/adophora dai//s/ana 
(Ehrenberg, 1862) depicts a maximum peak. Later, within the time included for 
the chronozones Preboreal, Boreal and Atlantic, the amount of radiolarian 
individuals greatly increased, reaching the highest values observed thus far in 
Holocene. This stratigraphic behavior is coupled to the record of the dominant 
species in the region: Amph/heh'ssa setosa (Cleve, 1899). It is observed that 
A. setosa presently inhabits regions where a considerable volume of North 
Atlantic Water mixes with Arctic Water. Thus, it is suggested that a large input of 
Atlantic Water, via the Irminger Current, was experienced during first half of the 
Holocene. Within this event, several species appeared which also occur in the 
Atlantic Ocean. 
It is important, however, to note that at the end of the Boreal chronozone, the 
first occurrence of the supposed "cold water species": Artostrobus m u / ' s  
(Bailey, 1856) and Artobotrys boreahs (Cleve, 1899) was observed. A sharp 
increase in the abundance of A. annu/atus and A. boreah's, as well as a 
notorious decrease in the absolute abundance of radiolarians, at the boundary 
of the Subboreal1 Atlantic chronozones is believed to be consequence of the 
establishment of a well-defined Icelandic Current, which in turn, cooled the 
Iceland Sea. This climatic-oceanographic condition also lasted during the 
Subboreal chronozone. The first occurrence of another Atlantic species during 
the Subatlantic chronozone indicates that the input of Atlantic Water was 
reoccurring; however, was not as large as the one that occurred in the Atlantic 
chronozone. 
Onboard, as a member of the sedimentological team, the opportunity existed to 
make a fast examination of smear slides for most of the sampled cores. 
Examination was carried out mostly from the micropaleontological point of 
view, with some input in the textural aspect. Since smear slides are usually 
uneven and not randomly distributed, the following criteria were adopted: 
After scanning at least 30 "microscope fields", with the objective 40x and with 
the oculars 8x, if at least one individual (forams, radiolarians, diatoms, etc.) per 
every 15 fields was observed, the subject was "rare"; if at least one individual 
per every 10 fields "common" ; if at least one individual per every 5 fields 
"abundant"; at least one individual per each field, "very abundant". Thus the 
results in the pages of the analysis report have the following key: 
tr. = trace (just one individual was observed in all the scanning) 
1 = rare 
2 = common 
3 = abundant 
4 = very abundant 
Although radiolarians are generally only present in the uppermost 40 cm of the 
cores. the following localities are considered promising: 
Core 1882-2 (KAL) shows a high abundante of C. c/a(//'s/ana at the interval 
294-300 Cm. Since the surface (Recent)sediments of the Greenland Sea do not 
contain radiolarians, this fact becomes interesting: Does this event represent 
the onset of the Holocene ? This indicates a high sedimentation rate. Does it 
represent the onset of the oxygene isotopical Stage 5 ?. Core 1882-2 shows 
more than 6 ash layers; thus dating will be feasible, 
7.2. Benthos 
7.2.1. Benthische Foraminiferen 
Pu//en/h bu//o/'des - Horizonte 
(Haake) 
Seit der VerÃ¶ffentlichun von Streeter et al. (1982) ist der 5a-Pi//en/k 
bu//o/Â¥des-Horizon in vielen Kernen der Norwegisch-GrÃ¶nlandische See 
gefunden (Haake & Pflaumann, 1989; Nees, 1989) und auch intensiv untersucht 
worden (Haake, 1989; Haake & Erlenkeuser, 1990 i. Vorher.). WÃ¤hren 
zahlreicher Expeditionen in die Norwegisch-GrÃ¶nlandisch See wurde er an 
Bord als stratigraphische Orientierungshilfe genutzt. So konnten auch wÃ¤hren 
der Ausfahrt ARK Vll/l an drei Kernen das Isotopen-Substadium 5a aufgrund 
des Vorkommens von Pul/en/a bu//o/'des festgelegt werden: 
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Abb 21: Pu//enia bu//o/rfw in der GrÃ¶nlandsee GehÃ¤us - Anzahl in 
OberflÃ¤chensedimenten 
Dieser Horizont ist bisher in Kernen aus allen Wassertiefen, die das 
Isotopen-Stadium 5 erreichen, gefunden worden. Seine Entstehung wird mit der 
Tiefwasserbildung durch "Brinewater" in Verbindung gebracht (Haake, 1988; 
Haake & Erlenkeuser, 1990, i. Vorher.); das Vorkommen in allen Wassertiefen 
kennzeichnet eine sehr intensive Tiefwasserbildung. Eine wesentlich 
schwÃ¤cher "Brinewaterl'-Bildung - nur bis hinab zu 1400 m Wassertiefe - 
wurde erst kÃ¼rzlic in drei Kernen jeweils durch einen nur schwach ausgebilde- 
ten Pu//en/a - Horizont nachgewiesen, der dem Isotopen-Substadium 5e 
zuzuordnen ist. Die auf dieser Fahrt gezogenen Kastenlotkerne oberhalb einer 
Wassertiefe von 1400 m wurden auch auf diesen Horizont hin untersucht. An 
zwei Kernen konnte er nachgewiesen werden: 171007 (= AWI 1842-6) und 
171018 (= AWI 1852-2) (Abb. 21). 
Die holozÃ¤n Norwegisch-GrÃ¶nlÃ¤ndisc See wird mit M/e& bu//o/'c/es seit 
oder kurze Zeit nach der Termination Ib (= 8000 J.v.~.)  besiedelt. Zwei 
untersuchte GroÃŸkastengreiferprofil erbrachten die in der Tab. 5 wiedergege- 
benen Ergebnisse. Die Besiedlung reicht bis zu 1700 m Wassertiefe hinab. 
Borduntersuchungen an weiteren OberflÃ¤chenprobe bestÃ¤tige diese bisheri- 
gen Ergebnisse; Ausnahme ist eine Station, an der aus 1850 m Wassertiefe 
noch 3 Expl.1 cm3 gezÃ¤hl wurden (Abb. 21). 
Tab. 5: Pu//en/a hu//o/des in GKG-Profilen; Angaben in Exemplaren pro 10 
Kubikzentimetern Sediment. 
Stations-Nr. 171007 171008 
( AWI 1842-5) ( AWI 1843-3) 
Oberf lache 49 116 
5 cm 28 90 
10 cm 5 57 
15 cm -- 26 
20 cm -- 2 
25 cm -- -- 
Lebendverte~Iung_benthischer Eoraminiferen 
(NOSOFO-Projekt, Altenbach) 
Die atlantikweite Verbreitung der benthischen Foraminiferen wird an der 
UniversitÃ¤ Kiel seit vielen Jahren in einem Arbeitsprogramm (NOSOFO - 
Projekt) untersucht. Auf der Ausfahrt ARK Vllll konnte der OstgrÃ¶nlandstro im 
Bereich von 73ON bis 77ON beprobt werden. Diese zumeist eisbedeckte Zone 
wurde zum ersten Mal intensiv bearbeitet, vor allem der Seamount Vesterisbank 
und ein Profil von 400 m bis 3700 m Wassertiefe. 
Am Kolbeinsey-RÃ¼cke vor Nordisland wurden sehr ausgeprÃ¤gt Suspensions- 
fressergÃ¼rte beprobt, die vorwiegend auf den Kuppen des RÃ¼cken auftreten, 
aber auch noch an den westlichen und Ã¶stliche Flanken zu finden sind. 
Generell nehmen dabei die Anteile des "elevated epibenthos" von Osten nach 
Westen ab. Am Vesteris-Seamount wurden einige Arten in den auÃŸergewÃ¶h 
lichen Schwammriffen beobachtet. P/an/'sp/?/ho/des buccu/entus konnte zum 
ersten Mal ebenfalls als Mitglied des "elevated epibenthos" ausgewiesen 
werden. Zahlreiche Individuen wurden an Bord in Lebendstellung photographiert 
und fÃ¼ Messungen der Biomasse, TEM und REM Untersuchungen konserviert. 
In den Aschelagen um den Seamount wurden aus Kernmaterial Proben 
genommen, um die Wiederbesiedlung nach plÃ¶tzliche Sedimentbedeckung mit 
bis zu 4 cm Asche zu untersuchen. Das Profil bei 77ON am ostgrÃ¶nlÃ¤ndisch 
Kontinentalhang brachte ebenfalls eine reiche Fauna, die aber im Spektrum 
nicht wesentlich von den bekannten Verteilungen im EuropÃ¤ische Nordmeer 
abweicht. 
Die 38 OberflÃ¤chenproben 17 Kernproben und 64 Spezialproben (Glutaraldehyd, 
Bengalrosa, Methanol) werden auch den Bearbeitungen im Rahmen des 
Sonderforschungsbereiches 313 in Kiel zugÃ¤nglic gemacht. 
7.2.2. Benthosgemeinschaften auf Vesterisbanken und Kuppen der 
Fracture Zones 
(Henrich, Reitner, Spiegler) 
Jan Mayen Bank 
Im Randbereich der Flachwasserbank des Straumflak, die die POLARSTERN 
wegen der Durchsetzung mit Untiefen nicht Ãœberlaufe konnte, wurde am Hang 
zur Serkapprena ein ca. 3 sm langes NE -SW verlaufendes OFOS - Profil in 
Wassertiefen von 60 m - 100 m gefahren. Im NE wurde, am Profilbeginn in 90 
m Wassertiefe, ein ausgedehntes GroÃŸrippelfel aus dunklen Lapillituffen und 
GerÃ¶lle mit KammhÃ¶he von 0.5 m - 1 m Ã¼berlaufen Auf den RippelkÃ¤mme 
waren Anreicherungen von groÃŸe Klappen von Ch/amys is/andiCa zu 
beobachten. Die Rippelfelder lieÃŸe sich in die Flanke einer in SE Richtung 
anschlieÃŸende Kuppe verfolgen. Im oberen Abschnitt versteilte sich der Hang 
abrupt. Es standen Pillow-Basalte in steilen WÃ¤nde an. Die Pillows erreichen 
Durchmesser von 0.5 -1.5 m und sind intensiv bewachsen. Die Detailansprache 
des Bewuchses wird erst mit Hilfe der zahlreichen Dias mÃ¶glic sein, da die 
AuflÃ¶sungsqualitÃ der Videobilder des OFOS hierfÃ¼ nicht ausreicht. Am Top 
werden die Basalte von einer Sedimentauflage aus Lapillituffen sowie 
GerÃ¶llfelder aus gut gerundeten Dropstones und abgerollten Basalten Ã¼ber 
lagert. Die Sedimentauflage laÃŸ sich auf den flach abfallenden SW Hang 
verfolgen, wo sie in grÃ¶ÃŸer Tiefe in einen Weichboden aus foraminiferenrei- 
chen SchlÃ¤mme Ã¼bergeht Der gesamte Hang ist intensiv besiedelt mit 
zahlreichen Seegurken und Schlangensternen, Seeigeln, Octokorallen sowie 
besonders zahlreich Ch/amys /S/anCftCa . Die GerÃ¶ll sind oft von Serpeln und 
Bryozoen inkrustiert. In den stabilisierten WeichbÃ¶de wurde eine Molluskenin- 
fauna mit Mya truncataund Astartesp. in z.T. hoher Siedlungsdichte beobachtet. 
"S_chwarnmnadel-Build ups" am Sporn N' der Jan Mayen Fracture Zone: 
Bei Station 171046 am Top des langgezogenen Sporns nÃ¶rdlic der Jan Mayen 
Fracture Zone in einer Wassertiefe von 508 m wurden auf SedimentoberflÃ¤che 
eines GroÃŸkastengreifer (1874-1) und innerhalb der oberen Sedimentlagen 
autochthone Kieselspongien-Skleren-Filze ("Spikulite") beobachtet. In den 
obersten 10-15 cm sind diese nicht mit Sediment verfÃ¼llt Die Skleren sind mit 
dÃ¼nne rÃ¶tliche Mikroben-Krusten Ã¼berzogen Es lassen sich folgende Biotope 
unterscheiden: 
1. Innerhalb des Filzes finden sich mehrere Zentimeter groÃŸ HohlrÃ¤ume die 
mit einer Kryptofauna aus dendroiden Bryozoen, Serpeln, kleinen tetractinelli- 
den Demospongiae, sessilen Foraminiferen und kleinen dunnschaligen epibys- 
saten Muscheln besiedelt sind. 
2. Im Porenraum des Skleren-Filzes siedelt eine "Endofauna" mit verschie- 
denen Taxa von Poriferen, von denen unterschiedliche ontogenetische Stadien 
reprÃ¤sentier sind. Beobachtet werden demospongide KieselschwÃ¤mm 
( Geod/a barre//,' G. cf . pyn/Â¥orm/s Tethya /yncunUm, Thenea mur/cata, 
Hahchondnasp., div. Poecilosclerida u.a.), lyssakine Hexactinellida (Rossellidae, 
Hya/onema sp.) und kleine Calcarea (Sycettida). Neben den Poriferen findet 
sich noch eine diverse Fauna von benthischen Foraminiferen, Gastropoden, 
Bryozoen und kleinen Serpeln. 
3. Auf dem Skleren-Filz wachsen nur wenige Poriferen (lyssakine Hexactinel- 
lida, astrophoride Demospongiae) und Serpeln. 
Die gesamte Struktur stellt in den basalen Teilen eine Bafflestone-artige 
Struktur dar, die feinklastisches Sediment stabilisiert. In den Topbereichen findet 
sich eine komplexe Benthos-Assoziation, die durch aktive Filtrierer (Poriferen) 
dominiert wird. AuffÃ¤lli ist, daÂ die meisten Poriferen innerhalb des Sklerenfil- 
zes wachsen und nur wenige Arten auf diesem zu finden sind. Die gesamte 
Struktur kann als Tiefwasser-Spongien-Build up angesehen werden. Diese 
weitgehend autochthonen Sklerenanreicherungen stellen vermutlich eine Aus- 
gangssituation fÃ¼ Spikulite dar. Die in einem Sedimentkern beobachtete 
Spikulit-Lage bestand aus einem Ã¤hnliche Sklerenarrangement, wie sie in dem 
rezenten Skleren-Filz beobachtet wurde. ErhÃ¶ht episodische Sedimentations- 
bedingungen kÃ¶nnte zu sedimentÃ¤re Spikulitlagen fÃ¼hren Ein Transport von 
Skleren ist somit nicht unbedingt erforderlich. Sollte sich diese Hypothese 
bestÃ¤tigen wÃ¤r dies fÃ¼ die Interpretation fossilier Spikulit-Lagen von 
erheblicher Bedeutung. 
Faunen-Zonierungen an der Vesterisbank auf der Basis VQD QEdS-, TV- 
Greifer- und Dredge-EinsÃ¤tzen 
Bei der Vesterisbank handelt es sich um einen Seamount, dessen Top bis auf 
130 m an die WasseroberflÃ¤ch kommt. Ziel des Programms war U. a. eine 
Untersuchung der vermuteten Flachwasser-Karbonat-Biotope. Der Seamount 
wurde mit dem HYDROSWEEP neu vermessen. Auf der Basis dieser 
Vermessung wurden die Einsatzorte fÃ¼ das OFOS und den TV-Greifer 
festgelegt. Es lieÃŸe sich dabei in einer ersten Analyse fÃ¼n Zonierungen 
unterscheiden, deren exakte rÃ¤umlich und bathymetrische Ausdehnung aller- 
dings nicht bekannt ist. Das hier zugrundegelegte Datennetz ist dafÃ¼ nicht 
ausreichend, so daÂ diese Aussagen nur einen vorlÃ¤ufige Charakter haben. 
Die Ergebnisse wurden vor allem durch verschiedene Fahrten mit dem OFOS 
erzielt, dessen Videoaufzeichungen und Farbdia-Dokumentation einen guten 
Ã¼berblic Ã¼be die vorhandene Bodenfauna ergab. ZusÃ¤tzlich Informationen 
durch Beprobung wurden durch die TV-Greifer-EinsÃ¤tze Dredgen und durch ein 
kleines Bodennetz, das an den OFOS angehÃ¤ng wurde, erzielt. 
1. Flachwasser-Fazies (ca. 200-500 m) 
Der Top des Seamount ist mit einem dÃ¼nne Sedimentschleier aus sandigen 
karbonatischen Sedimenten und grÃ¶berkÃ¶rnig pyroklastischen Material be- 
deckt. Es handelt sich meist um einen stabilen Weichboden. Gelegentlich 
werden feinklastischere Sedimente beobachtet. Die Fauna wird dominiert von 
groÃŸe fixosessilen Poriferen (Geod/a div. sp., Thema muncata, lyssakinen 
Hexactinellida), kleinen krustosen und dendroiden Demospongiae (Po'yrnasna 
sp., Hahchondr/a sp., Chalinidae, Sty/ocordy/a boreahs, Poecilosclerida: 
C/adorh/a C f . abyss/cofa, Myx/7/a /hcfus/ans, Hymen/anc/(-/on d iv . s P., Myca/e 
sp.), kleinen fÃ¤cherfÃ¶rmig und Ã¤stige Bryozoen, sowie Serpeln. Akzes- 
sorisch finden sich Aktinien, Ascidien, Ophiuren, regulÃ¤r Echiniden und 
agglutiniernde Polychaeten. Diese Polychaeten agglutinieren bevorzugt kleine 
Pectiniden-Schalen und zwar immer mit der gewÃ¶lbte Schale nach unten. Die 
RÃ¶hre bekommen somit eine erhebliche StabilitÃ¤ auf dem Sediment. An 
Mollusken finden sich Ã¼berwiegen kleine, extrem dÃ¼nnschalig Pectiniden, 
Veneridae und Schalen von Taxodonta. 
2. Hang (bis 2000 m) 
Dieser Bereich ist faziell relativ stark gegliedert und es lassen sich verschiedene 
Zonen unterscheiden, die sich allerdings nur mit den OFOS Bildern gut 
erkennen lassen. Zentrale Bedeutung haben die unterschiedlichen Substrate, die 
jeweils eine spezifische Faunengemeinschaft erkennen lassen. Es lassen sich 
deutlich grobsandige dunkle, vermutlich vulkanoklastische Sedimente von 
feinerklastischen karbonatischen Sedimentschleiern unterscheiden. Neben die- 
sen WeichbÃ¶de findet sich ein vulkanogener basaltischer Festgrund, der 
scharfe Abbruche aufweist und sich z.T. inselartig aus den WeichbÃ¶de erhebt. 
a. Weichbodengemeinschaften 
- - 
Die WeichbÃ¶de sind in der Regel sehr dicht besiedelt mit kleinen Poriferen 
(Tethya sp., C/adorh/&, Haploscierida) und vermutlich dendroiden Bryozoen. 
UnregelmÃ¤ÃŸ verteilt sind sehr groÃŸ (50 cm HÃ¶he lyssakine Hexactinellida 
(Hya/onema sp.) und tetractinellide Demospongiae (2.B. groÃŸ Thenea, Geo&, 
Te////^. Neben diesen Faunen finden sich hÃ¤ufi groÃŸ durchsichtige Ascidien, 
sehr hÃ¤ufi Crinoiden, Ophiuren und mittelgroÃŸ Crustaceen. Als Endofauna 
werden extrem hÃ¤ufi grÃ¶ÃŸe Wurmbauten beobachtet, die senkrecht im 
Sediment stecken und die gesamten WeichbÃ¶de in einem Abstand von 10 - 
30 cm besiedeln. Neben diesen vertikalen Wurmbauten finden sich halbeinge- 
grabene Ascidien und sehr hÃ¤ufi Aktinien. In einigen Bildern werden ganze 
Crinoiden-"Wiesen" beobachtet. Echinodermen stellen mit den Poriferen den 
Hauptanteil an der Fauna. Unterschiede zwischen den beiden erkennbaren 
Sedimenttypen lassen sich bei der Schwammbesiedelung erkennen. In den 
dunklen vulkanoklastischen Sedimenten werden erheblich weniger kleinwÃ¼ch 
sige Formen beobachtet. In den stabilisierten Weichbodensedimenten sind 
zahlreiche benthische und planktische Foraminiferen angereichert. Bei den 
benthischen Foraminiferen handelt es sich auch um epibenthische Taxa, die auf 
den Festsubstraten der Basalte, Lapillis und Schlacken siedeln. Ein Beispiel fÃ¼ 
die beobachteten Assoziationen liefert die Artenliste einer Dredgeprobe der 
Station 171054: 
Dredge von 73O 31.71' N, 09' 07.08' W, 163 m WT 
nach 73O 31.77 'N, 09O 07.23' W, 147 m WT 
Foraminiferen-Fauna auf basaltischem Festsubstrat, angereichert in einer 




Diese bestehen aus vulkanischen Laven, z.T. sind deutliche Pillow-Basalte 
erkennbar, die auch in den Dredge-ZÃ¼ge gewonnen wurden. Diese FestbÃ¶de 
sind mit einer diversen Poriferen-Fauna besiedelt, die don-,'giert wird von 
krustosen kleinwÃ¼chsige Demospongiae. Beobachtet wurden, soweit an Bord 
best i m m bar, Hymedesm s p . , Geodia barre//,' Sty/ocordy/a s p . , C/adorh/za 
abyss/co/a, Myca/e s p . , Thema mur/ca/a, T. va/c/iwae, L atruncufia s P., 
Po'ymas//a sp.. Suberites sp., Hymen/aciion sp., ,?hake/%? sp., Myxillidae 
(L/'ssodenc/oryk). C/a/hr/ia sp., Cre//a sp., Desmacellidae, div. Chalinidae, 
(Dysidea sp.), diktionaie Hexactinellida, die allerdings in keinem Fall lebend 
gefunden wurden, hÃ¤ufig lyssakine Hexactinellida und selten kleine Sycettida. 
Neben den hÃ¤ufige Poriferen fanden sich kleine Bryozoen und Serpeln. Die 
OFOS Bilder zeigten hÃ¤ufig Crinoiden, dÃ¼nnwandig Ascidien und selten 
Aktinien. Die Organismen-Dichte ist erheblich, allerdings immer auf die 
FestbÃ¶de beschrÃ¤nkt Das Erscheinungsbild im OFOS lÃ¤Ã auf kleine 
Bioherm-Strukturen schlieÃŸen 
3. Tiefwasser-WeichbÃ¶de (ca. 3000 m) 
Eine weitere gut unterscheidbare Biofazieszone lÃ¤Ã sich am FuÃ des 
Seamounts von den Ã¼brige unterscheiden. Diese Zone wurde mit GroÃŸkasten 
greifern beprobt (171050, 21878, 3038 m; 171056, 1882-1, 3169 m; 171067, 1892-1, 
3125 m). Es handelt sich um mÃ¤ÃŸ stabile schlammige WeichbÃ¶den die oft mit 
einer Vielzahl von groÃŸe agglutinierten Forminiferen (z.B.: Hyperamm/ha sp.) 
und e r g o  sp. bedeckt sind, die z.T. als Substrate fÃ¼ kleine Bryozoen und kleine 
KalkschwÃ¤mm (Sycon/Gran//&Gruppe) dienen. Weitere Substrate bilden 
isolierte Pecten-Schalen, auf denen hÃ¤ufi kleine Ascidien, krustose Demos- 
pongiae (Desmacellidae, Myxillidae) und Aktinien siedeln. Die WeichbÃ¶de 
selbst sind mit einer Vielzahl von vertikal im Sediment steckenden agglutinierten 
WurmrÃ¶hre durchsetzt. Als charakteristisches Weichboden-Faunenelement in 
dieser Tiefe tritt hÃ¤ufi der tetractinellide Schwamm Thenea a b y s s o m  auf, der 
zur HÃ¤lft im Sediment steckt und oft nur mit dem Oskulum aus dem Sediment 
ragt. Auf den KastengreiferoberflÃ¤che wurden bis 30 Exemplare gezÃ¤hlt Diese 
SchwÃ¤mm sind im Augenblick in einer Phase intensiver Knospenbildung. Bei 
der Analyse der Poriferen-Gemeinschaften ist auffÃ¤llig daÂ Hexactinelliden 
vollkommen fehlen. HÃ¤ufi sind sehr kleine (1-2 mm) sycettide Calcarea, die 
immer in Gemeinschaft mit Thenea abyssorum auftreten. Akzessorisch treten 
desmacellide Poeciloscleriden auf, die meistens auf Schalen wachsen. Diese 
Beobachtung gilt generell fÃ¼ alle WeichbÃ¶den die unterhalb 2500 m durch 
GroÃŸkastengreife gewonnen wurden, so daÂ diese Poriferen-Gemeinschaft als 
charakteristisch fÃ¼ die beprobten Tiefwasser-WeichbÃ¶de um 3000 m angese- 
hen werden kann. In Weichsedimenten um 2000 m (171069, 1894-7, 1982 m) 
wurde oft eine Dominanz von kleinen sycettiden Calcarea beobachtet. In diesen 
Bereichen wurden halb im Sediment vergrabene irregulÃ¤r Echiniden beobach- 
tet. 
Der Vesterisbank-Seamount zeigt eine Reihe gut unterscheidbarer Biozonen, 
die insbesondere durch die sehr diversen Portieren-Gemeinschaften charakteri- 
siert sind. Dieser Seamount wÃ¼rd sich besonders fÃ¼ eine weitere bathymetri- 
sehe Untersuchung von arktischen Poriferen-Gemeinschaften eignen. 
8. Geophysik und Geologie 
Die geologischen und geophysikalischen Untersuchungen der Reise ARK Vll/1 
waren regional Teilsegmenten des aktiven Mittelozeanischen RÃ¼cken (Kol- 
beinsey-RÃ¼cken und dem Intraplatten-Vulkan Vesterisbank gewidmet. ZusÃ¤tz 
lich wurden umfangreiche Grundlagen fÃ¼ die palÃ¤o-ozeanographisch Proben- 
nahme gelegt. 
Geologische Untersuchungen des Kolbeinsey- und Jan Mayen-RÃ¼cken 
Im Rahmen des Projektes "Der GrÃ¶nland-Schottland-RÃ¼cke Moderne sub- 
marine Geodynamik des wichtigsten 'Hot Spot1-Systems des Weltmeeres" 
werden seit 1988 Untersuchungen im Bereich des Kolbeinsey-RÃ¼cken 
durchgefuhrt. Hauptaugenmerk gilt den ZusammenhÃ¤nge zwischen Tektonik/ 
Morphologie, .Vulkanismus, Hydrothermalismus und sedimentologischen Pro- 
zessen. NÃ¶rdlic der Spar Fracture Zone Ã¤nder sich Morphologie und Struktur 
im Vergleich zu den weiter sÃ¼dlic liegenden Segmenten. Von besonderer 
Bedeutung fÃ¼ die EntschlÃ¼sselun der Krustenentwicklung des Bereiches 
nÃ¶rdlic von Island sind das Jan Mayen-Plateau und der Jan Mayen-RÃ¼cken 
Es sollten vor allem folgende Aspekte des Kolbeinsey-RÃ¼cken untersucht 
werden: 
- Petrogenese der Basalte des nÃ¶rdliche Kolbeinsey- und des nÃ¶rdliche Jan 
Mayen-RÃ¼ckens in den Zielgebieten sind systematische Untersuchungen zur 
magmatischen Entwicklung vorgesehen. Dazu sollten entlang der Achsen der 
RÃ¼ckensegment "zero-age"-Basalte gedregded werden. An diesen Basalten 
werden Untersuchungen zur Isotopie und Chemie durchgefuhrt, um die 
Charakteristik der Magmenquelle(n) zu erfassen. 
- SedimentÃ¤r Ablagerungen des Kolbeinsey-RÃ¼ckens welche Faktoren die 
Sedimentation im Bereich des Mittelozeanischen RÃ¼cken kontrollieren, ist 
noch nicht geklÃ¤rt Die Entwicklungsgeschichte des nÃ¶rdliche Abschnittes mit 
Phasen vulkanischer Ruhe und Ãœberwiegen hemipelagischer Sedimentation 
soll mittels langer Kerne entlang von drei Profilen quer zum RÃ¼ckenverlau 
entschlÃ¼ssel werden. Die geplanten Arbeiten sind wichtige Voraussetzungen 
fÃ¼ die weiteren Untersuchungen des Einflusses hydrothermaler Er- 
scheinungen, die sich bespielsweise im Spurenelementgehalt von benthischen 
Organismen (z.B. in den Kalkschalen benthischer Foraminiferen) nachweisen 
lassen. 
Geologische, . geochemische -und. petrographische-. Untersuc-hungen--.an der 
Vesterisbank 
Vesterisbank ist ein ausgedehnter, isoliert liegender Intra-Platten-Seamount, 
der bis Ca. 130 m unter die WasseroberflÃ¤ch reicht. Bereits frÃ¼he gewonnene 
Dredgeproben zeigen Oxid-Krusten und -Impragnationserscheinungen vermut- 
lieh sehr jungen Alters. Die Vesterisbank wurde umfassend vermessen und 
beprobt. 
Magnetostratigraphie 
Wahrend ARK Vll/l wurden an Kastenloten magnetostratigraphische Unter- 
suchungen durchgefÃ¼hrt die auch eine kontinuierliche Beprobung der Sediment- 




Im Verlauf der Fahrt konnte das avisierte Probenahmeprogramm bezÃ¼glic 
basaltischer Gesteine innerhalb der geotektonischen Einheiten Kolbeinsey- 
RÃ¼cke (nÃ¶rdlic 69oN), Eggvinbank, Jan Mayen-Schelf und Vesterisbank im 
geplanten Rahmen durchgefÃ¼hr werden. Mit wenigen Ausnahmen verliefen die 
Dredge-ZÃ¼g und die EinsÃ¤tz des TV-Greifers erfolgreich. Tab. 6 stellt eine 
Auflistung der gewonnenen Proben sowie der Probenahme-Daten dar. 
Insgesamt konnten verschiedene Typen von in situ Basalten beprobt werden. 
Dabei handelt es sich um kompakte Pillow-Basalte mit teilweise massiv 
ausgebildeten Glaskrusten (Kolbeinsey-RÃ¼cken) um sehr blasenreiche Pillow- 
Basalte mit zonierten Abfolgen der Blasenstrukturen, um Sheetflow-Basalte und 
um pyroklastische Gesteine, die sich mÃ¶glicherweis in einer ubergangsphase 
von Tephra zu Tuff befinden (Vesterisbank), um hydrothermal Ã¼berprÃ¤gt in 
Randpartien zonar mineralisierte Pillow-Basalte mit frischen, unbeeinfluÃŸte 
Kernbereichen (Eggvinbank) sowie um vulkanisches Lockermaterial in Form von 
Asche und Lapilli (Jan Mayen-Schelf). 
Die Probenahme am nÃ¶rdliche Kolbeinsey-RÃ¼cke fand entlang einem quasi 
S-N-Profil entlang der Spreizungsachse der RÃ¼ckenstruktu statt. Damit ist 
gewÃ¤hrleistet daÂ regionale Gradienten in der Petrographie, im Chemismus 
und in der Isotopie der Basalte erfaÃŸ und damit Variationen in der 
Zusammensetzung der Lieferquelle(n) der Basalte im Mantel aufgezeigt werden 
kÃ¶nnen Bei den vorgesehenen analytischen Untersuchungen wird die Frage im 
Vordergrund stehen, wie sich die von Mertz et al. (1990) nachgewiesene, 
anomale isotopische Signatur von Basalten des sÃ¼dliche Kolbeinsey-RÃ¼cken 
sowie deren Systematik im Chemismus (Devey et al., 1990) nach Norden zu 
entwickelt. Insbesondere wird abzuklÃ¤re sein, ob und inwieweit Interaktionen 
zwischen 'Hotspotl-generierten und "normalen" RÃ¼ckenbasalte stattfinden, ob 
diskrete geotektonische Regimes (durch StÃ¶rungszone isoliert?) existieren und 
wie diese chemisch und isotopisch strukturiert sind und ob systematische 
ZusammenhÃ¤ng zu Entwicklungen im globalen Kontext zu beobachten sind. 
Tab. 6: Probenahme-Daten der gewonnenen Dredge- und TV-Greifer-Proben. 
Probe-Nr. Dredge-Beginni) Breite (Â¡N Dredge-Ende2) 
LÃ¤ng (Â¡W 
Wassertiefe (m) 3, 
NÃ¶rdliche Kolbeinsey-RÃ¼cke 
1844 69 27,900 
15 59,422 
1226 
1847 69 39,580 
15 32,329 
983 
1848 69 48,531 
15 42,048 
1116 



















Wassertiefe (m) 3, 
Tab. 6: Probenahme-Daten der gewonnenen Dredge- und TV-Greifer-Proben. 
Fortsetzung 
Probe-Nr. Dredge-Beginnt) Breite (ON) Dredge-Ende2) Breite (Â¡N 
LÃ¤ng (Â¡W LÃ¤ng (Â¡W 







1) Erster Bodenkontakt 2) Dredge verlÃ¤I3 Boden 
3) HYDROSWEEP-Daten 4) W-Greifer 
Eine besondere geotektonische Situation ist hierbei durch das Auftreffen des 
nÃ¶rdliche Kolbeinsey-RÃ¼cken auf die Plateaustruktur der Eggvinbank, mit 
relativ hohen Seamounts, die auf bis Ca. 30 m Wassertiefe reichen, gegeben. 
Hier wird eine LÃ¶sun der Frage angestrebt, welchen magmengenetischen 
Charakter die Seamounts der Eggvinbank besitzen. Weiterhin soll gezeigt 
werden, ob beim Aufeinandertreffen von RÃ¼ckenmagme und Plateaumagmen 
Affinitaten zum "Reykjanes"-Typ (d.h. kontinuierliche, geographisch kontrollierte 
Pb-lsotopenmuster, die fÃ¼ eine Mischung zwischen einer hochradiogenen 
OIB-Quelle und einer niedrigradiogenen MORB-Quelle sprechen, 2.B.: Sun et 
al., 1975) oder zum "Kolbeinsey"-Typ (d.h. abrupter Wechsel in der Pb- 
sotopischen Entwicklung von GIB- zu MORB-Charakteristik, 2.B.: Mertz et al., 
1990) der Magmenentwicklung bestehen. Minerogenetische Aspekte stehen bei 
den hydrothermal Ã¼berprÃ¤gt Basalten der Eggvinbank im Vordergrund. Die 
komplett gewonnenen Pillows bieten die MÃ¶glichkei einer systematischen 
Erfassung der verschiedenen Entwicklungsstadien der Mineralisation von nicht 
beeinfluÃŸtem relativ frischem Basalt in Kernbereichen Ã¼be moderat minerali- 
sierte Bereiche (entlang von klÃ¼ftige Wegsamkeiten) bis hin zu stark vererbten 
Randpartien der Pillows. 
Die Vesterisbank stellt einen Seamount dar, der auf eozÃ¤ne Ozeankruste 
aufbaut. Im geotektonischen Kontext innerhalb des nÃ¶rdliche Atlantiks ist diese 
Struktur einmalig und von besonderem Interesse, weil sie nicht problemlos im 
Rahmen konventioneller plattentektonischer Theorie erklÃ¤r werden kann (TB.: 
existiert offensichtlich keine assoziierte 'Hotspot'-Spur). Mit der intensiven 
Beprobung des Seamounts, sowohl von Seitenkratern auf dem Basisplateau als 
auch von Basalten des Topbereichs, sind gute Voraussetzungen geschaffen, die 
magmatische Entwicklung des Seamounts zu erfassen. Schon die makroskopi- 
sche Begutachtung der gedredgten Vulkanite sowie die detaillierte bathymetri- 
sehe Kartierung des Aufbaus des Seamounts (s. 0.) lÃ¤Ã den SchluÃ zu, daÂ die 
geologische Entwicklung der Vesterisbank mehrphasig abgelaufen sein muÃŸ 
Neben der Bestimmung der Zusammensetzung und der Herkunft der Magmen 
wird deshalb der zeitliche Ablauf der magmatischen Vesterisbank-Entwicklung 
Untersuchungsschwerpunkt sein. Mittels der isotopischen ^Ar / ^Ar-Methode 
kÃ¶nne mÃ¶glicherweis Zeitmarken im Ablauf des magmatischen.Geschehens 
definiert werden (begrenzende Faktoren fÃ¼ diese Methodik sind das Alter, der 
K-Gehalt sowie der Alterationszustand der Vulkanite), die die Entwicklungs- 
geschichte der Vesterisbank erklÃ¤re helfen. 
8.2. SedimentÃ¤r Ablagerungen auf dem mittleren und nÃ¶rdliche 
Kolbeinsey-Rucken 
(Lackschewitz, NÃ¼rnberg Thiede, Wallrabe-Adams) 
Die wÃ¤hren ARK Vll/l durchgefÃ¼hrte Arbeiten im Bereich des Kolbeinsey- 
RÃ¼cken stehen im Rahmen des Projektes "Der GrÃ¶nland Schottland-RÃ¼cken 
Moderne submarine Geodynamik des wichtigsten 'Hot-Spot1-Systems des 

Abb. 22: HYDROSWEEP - Profil 1 im sÃ¼dliche Bereich des mittleren 
Kolbeinsey-RÃ¼cken mit der Lage der KAL-Stationen. 

Das von S. Steinmetz (s. Kap. 4) angefertigte Profil (Abb. 22) laÃŸ ein sehr 
ausgeprÃ¤gte und steiles Relief des Kolbeinsey-RÃ¼cken erkennen. Der mittlere 
Abschnitt des Profiles 1 zeichnet sich durch ein zentrales Rifttal aus. Die 
PARASOUND-Profile und der GKG 1849-3 belegen fÃ¼ die riftnahe Zone eine 
sedimentfreie BasaltoberflÃ¤ch (Abb. 23). Die PARASOUND-Profilierung ergab 
ferner eine Abnahme der Sedimentbedeckung des gesamten RÃ¼cke von 
SÃ¼de (Profil 1) nach Norden (Profil 3). 
Beprobung 
Beschreibung der GroÃŸkastengreiferprobe 
Die im Bereich des Kolbeinsey-RÃ¼cken gewonnenen 9 GroÃŸkastengreiferpro 
ben (Tab. 7) lieferten, bis auf eine Ausnahme, 38-45 Cm Profil. Auf einer Station 
im zentralen, achsennahen Teil des RÃ¼cken (1849-3, Profil 2) konnten nur 
einige Basaltkrusten geborgen werden. Die SedimentoberflÃ¤che bestehen aus 
einem beige-braunen siltig-sandigen Schlamm, der meist reich an planktischen 
und agglutinierenden benthischen Foraminiferen ist. Die makroskopische 
Epifauna bilden kalkige und kieselige SchwÃ¤mme Gastropoden, Bryozoen, 
Hydrozoen und Muscheln (Astarte, Pecten). Ferner konnte eine gelegentliche 
Dropstone-FÃ¼hrun (mm-cm GrÃ¶ÃŸ beobachtet werden. Das Vertikalprofil war 
meist durch eine zwei- bis dreifach wechselnde Sedimentabfolge von siltigen 
und siltig-sandigen SchlÃ¤mme mit einigen dropstones gekennzeichnet. In 
vielen GKG-Profilen auftretende dunkle Flecken und Linsen stellen vermutlich 
umgelagertes vulkanisches Material dar. 
Erste an Bord durchgefÃ¼hrt Grobfraktionsanalysen an GKG-Proben (1842-5 
und 1852-1) zeigen in einer Kerntiefe von 20-25 cm die in der Island-See 
weitverbreitete "Veddel'-Asche (10,6 ka). Diese windtransportierte Asche bietet 
die MÃ¶glichkei einer Korrelation der GKG-Profile. 
Beschreibung der Kastenlotprofile 
Kastenlote wurden an den Ã¤uÃŸer und zentralen RÃ¼ckenbereiche gezogen 
(Tab. 7). Die gewonnenen Kernprofile (160-570 cm) sind Ãœberwiegen durch 
brÃ¤unlich siltig-sandige SchlÃ¤mm mit variierender Dropstone- und Mudclast- 
fÃ¼hrun gekennzeichnet. Fein verteiltes vulkanisches Material und vulkanische 
Aschelinsen in einigen Sequenzen reprÃ¤sentiere vermutlich vulkanische 
AktivitÃ¤tsphasen In zwei Kernen (1852-2, 415-421 cm und 1857-2, 300-302 cm) 
tritt nahe der Kernbasis eine cm-mÃ¤chtig olivgraue Aschelage auf, die bereits 
aus datierten Kernen der Island-See bekannt ist (Sejrup et al., 1989) und 
vermutlich in das Sauerstoffisotopenstadium 7 eingeordnet werden kann. 
Erste sedimentologische Untersuchungen (s. Kap. 9) zeigen, daÂ die Kerne gut 
miteinander korreliert werden kÃ¶nnen Generell sind die Karbonatgehalte 
gegenÃ¼be Kernen aus der Ã¶stliche Norwegen-GrÃ¶nland-Se deutlich niedri- 
ger. Die Grobfraktionsanalysen zweier Kerne (1842-6 und 1852-2) zeigen einen 
allgemein hohen Anteil von Quarz und Horizonte mit einem hohen Eintrag von 
grobem, eistransportierten Material. Die Ergebnisse der Smear Slide-Analyse 
zeigen generell geringe Coccolithengehalte. 
WÃ¤hren biogener Opal (Diatomeen, Radiolarien, Schwamrnnadeln) in den 
holozÃ¤ne Sedimenten noch von Bedeutung ist, kann er in den Ã¤ltere 
Kernprofilen nur noch gelegentlich beobachtet werden. Im nÃ¶rdlichste Kern 
(1857-2) sind die hemipelagisch-pelagischen Sedimentabfolgen von zwei stark 
sandigen Lagen unterbrochen (Turbidite, ?Konturite). 
Tab. 7: Bathymetrieprofile und Kernstationen im Kolbeinsey-Programm 













1842-5 G KG 
1842-6 KAL 
1843-2 G KG 
1843-3 KAL 
1845-2 G KG 
1845-3 KAL 
1846- 1 KAL 
1846-3 GKG 
1849-3 G KG 
1852-1 G KG 
1852-2 KAL 





69Â°26.00'N/1500 ,40'W nach 69Â°29.51'Nl16050. 1 'W 
70Â°22.73'N/ 6O19.56'W nach 70Â°00.00'N1 4O54.00'W 
70Â°22.05'N/14020.35' nach 7O047.00'N11 4O50.00'W 
8.3. Submarine Aschelagen bei Vesterisbank (GrÃ¶nlandsee 
(Wallrabe - Adams) 
Ein groÃŸe Teil der Arbeitszeit wÃ¤hren ARK Vll/l stand fÃ¼ Untersuchungen des 
Vesterisbank-Seamounts im sÃ¼dliche GrÃ¶nlandbecke zur VerfÃ¼gun (Kap. 
8.4.). Ein intensives Vermessungsprogramm, visuelle Beobachtungen mit 
TV-Profilen (OFOS) und Beprobungen der WassersÃ¤ul und der vulkanischen 
Gesteine setzten Arbeiten fort, die 1984 mit der POLARSTERN - Expedition 
ARK I1 begonnen hatten (HÃ¶rman & Raase subm., Hoeck & Hartmann subm. 
Hempel et al. in press). 
Sedimentkerne aus dem angrenzenden Tiefsee-Bereich sollten AufschluÃ Ã¼be 
die vulkanische AktivitÃ¤ des Seamounts in der nahen Vergangenheit geben. 
Dazu wurden drei Kastenlot-Kerne aus dem Gebiet sÃ¼dlich Ã¶stlic und 
nordwestlich Vesterisbank im Rahmen des Programmes gezogen (1878-3, 
1882-2, 1892-3). 
Kernbeschreibung 
Die drei Kerne erreichten ein LÃ¤ng von max. Ca. 6.5 m. Der lithologische 
Aufbau lÃ¤Ã sich generell in zwei verschiedene Sedimenttypen gliedern: 
1. Klastische, pelagische Sedimente, die deutlich unter dem EinfluÃ der westlich 
zwischen Vesterisbank und dem grÃ¶nlÃ¤ndisch Schelf verbreiteten Konturite 
stehen. Es handelt sich Ãœberwiegen um sittig-sandige Schichten in 
cm-Dicke MÃ¤chtigkeit 
2. Vulkanische Aschelagen unterschiedlicher MÃ¤chtigkei und Ausbildung. 
Detaillierte Schichtbeschreibungen finden sich im Anhang. 
Besonders auffÃ¤lli sind die Aschelagen in Kern 1878-3 (KernlÃ¤ng 480 Cm, 
Wassertiefe 3048 m). Hier treten vier nahezu identisch aufgebaute Tephra- 
Zyklen auf, denen drei dÃ¼nn Aschelagen zwischengeschaltet sind. Der Abstand 
zwischen den vier Zyklen ist sehr regelmÃ¤ÃŸi Insgesamt beinhaltet das Profil 16 
Tephra-Schichten. Ein typischer Zyklus besteht aus (vom Liegenden zum 
Hangenden): 
- Dunkelgrau-schwarze, grobkÃ¶rnig Asche; scharfe Untergrenze; wellige 
Obergrenze, scharf bis verwischt; 
- Ãœbergan (deutlich oder undeutlich geschichtet) zu pelagischen Sedimenten 
mit abnehmendem Anteil vulkanogener Partikel; 
- Dunkelgrau-schwarze grobkÃ¶rnig Asche (S.O.); 
- Ãœbergangsschichte (s.0); 
- olivfarbene feinkÃ¶rnig Asche, nach oben diffus in pelagische Sedimente 
Ãœbergehend 
Dieser regelmÃ¤ÃŸi Aufbau findet sich in den anderen Kernen nicht wieder. 
Auch ist die MÃ¤chtigkei der einzelnen Schichten geringer. 
Kern 1882-2 aus dem Gebiet Ã¶stlic des Seamounts (KernlÃ¤ng 650 cm, 
Wassertiefe 3175 m) enthÃ¤l 17 Aschelagen von denen drei in weitere 
Untereinheiten gegliedert werden kÃ¶nnen Die makroskopische Betrachtung der 
Lagen zeigt wieder eine Unterscheidung in dunkelgrau-schwarze grobkÃ¶rnig 
und olivfarbene feinkÃ¶rnig Asche. Die meisten Lagen sind gegen das Liegende 
scharf abgegrenzt. Zum Hangenden sind die Grenzen oft durch Bioturbation 
verwischt. AuffÃ¤lli sind dunkelgrau-schwarze grobkÃ¶rnig Lagen mit einer 
scharfen welligen Obergrenze. 
Kern 1892-3 wurde nordwestlich Vesterisbank entnommen (KernlÃ¤ng 450 
cm, Wassertiefe 3002 m). Es treten 5 Tephralagen auf, die den bereits 
beschriebenen weitgehend gleichen. AuffÃ¤lli ist in diesem Kern, daÂ die 
Aschelagen an der Basis relativ stark verfestigt sind, und eine deutliche 
VerfÃ¤rbun ins Rotbraune (Fe) erkennbar ist. 
Die Aschelagen der drei Kerne lassen sich nicht ohne weitere Untersuchungen 
(Geochemie) korrelieren. 
1. Dunkelgrau-schwarze grobkÃ¶rnig Asche 
Die KorngrÃ¶Ã liegt grÃ¶ÃŸtentei im Sandbereich (>64 /um). Ãœberwiegende 
Anteil dieser Asche ist braunes Glas. Die Form der Partikel ist splittrig und 
hÃ¤ufi sind BlasenhohlrÃ¤um vorhanden. Sehr unterschiedlich ist die HÃ¤ufigkei 
von mikrokristallinen EinschlÃ¼sse (Apatit, Plagioklas). Kristalline Komponenten 
sind Plagioklas, Hornblende (Kearsutit), Pyroxen und Olivin. Hinzu kommen 
Gesteinsfragmente und wÃ¤hren der Ablagerung aufgenommene Partikel wie 
Foraminiferen und Diatomeen. 
2. Olivfarbene feinkÃ¶rnig Asche 
Die KorngrÃ¶Ã liegt meist im Siltbereich (<64 um). Die hÃ¤ufigst Komponente 
ist farblos-gelbliches Glas. Die Partikel sind splittrig und weisen kaum 
BlasenhohlrÃ¤um auf. GesteinsbruchstÃ¼ck und Kristalle treten ebenfalls auf. 
Auch hier sind wieder Feldspat, Hornblende und Olivin, selten auch Pyroxen 
erkennbar. 
Einen Eindruck von der Zusammensetzung gibt die Tab. 8 wieder, in der 
%-AbschÃ¤tzunge der einzelnen Komponenten aus smear-slides dargestellt 
sind. 















220 cm 328 cm 
Olivfarbene Asche 
455 cm 462 cm 
Zusammenfassend lÃ¤Ã sich feststellen, daÂ die dunkelgrau-schwarzen und 
grobkÃ¶rnige Asche einen hÃ¶here Anteil kogenetischer Minerale und (vulkani- 
scher) Gesteinsfragmente aufweisen, wÃ¤hren die feineren Lagen durch einen 
hÃ¶here Glas-Anteil gekennzeichnet sind. Grobfraktions-Analysen bestÃ¤tigte 
diese Zusammensetzung. KorngrÃ¶ÃŸen-Analys belegen den sehr guten 
Sortierungsgrad der einzelnen Aschelagen. 
Entstehungs: und_.SedimentatJon&-Prozesse 
Der Vergleich mit subaerisch eruptierten und windverdrifteten Aschen, wie sie 
im Gebiet um Jan Mayen vorkommen und auch in den Kernen 21852-2 und 
21857-2 auftreten, zeigt eine deutlich andere Ausbildung der Glaspartikel und 
weist auf einen anderen BildungsprozeÃ hin. GegenÃ¼be diesen filigranen, 
subaerischen Glaspartikeln sind die GlÃ¤se der Vesterisbank sehr viel massiver 
ausgebildet. Der z.T. recht hohe Blasen-Gehalt zeigt einen deutlichen Anteil 
pyroklastischer Fragmentierung des Magmas bei der Bildung der Aschepartikel 
an. Hydroklastische Partikel treten nur untergeordnet auf. Dies ist nur in 
geringen Wassertiefen mÃ¶glic (< Ca. 200 m, abhÃ¤ngi vom Gasgehalt des 
Magmas, evtl. auch tiefer), wo der Druck der WassersÃ¤ul den Gasdruck des 
Magmas nicht kompensiert. Da der Vesterisbank-Seamount aus Ca. 3100 m 
Wassertiefe bis etwa 130 m unter dem Meeresspiegel aufragt, sind Magma- 
Eruptionen in diesem Tiefenniveau mÃ¶glich 
Hinweise auf die Ablagerungs- und Transport-Prozesse der Asche in den 
Tiefsee-Bereich um Vesterisbank sind: 
- Gradierung einzelner Aschelagen 
- gute Sortierung 
- scharf begrenzte Schichtunterseiten 
- wellige Obergrenzen 
Die Gradierung und gute Sortierung von Tephralagen belegen einen Kornson- 
derungsprozeÃ wie er beim Absinken des eruptierten Materials aus der 
WassersÃ¤ul eintritt. Scharfe Schichtunterseiten mit manchmal zu beobachten- 
der Aufarbeitung von Material aus dem Liegenden sowie wellige Schichtober- 
selten sprechen fÃ¼ flieflenden Transport (mass flow) mit starker Erosion an der 
Basis. 
Die Aschelagen dÃ¼rfte somit flachmarinen Eruptionen entstammen, deren 
Fragmente je nach KorngrÃ¶Ã als pyroklastische Strome den Hang hinabtrans- 
portiert wurden undIoder nach einem gewissen Weg durch die WassersÃ¤ul 
sedimentiert wurden. Zyklische Tephra-Sequenzen deuten mÃ¶glicherweis auf 
eine zyklische EruptionstÃ¤tigkeit 
Geplante Arbeiten 
Im Heimatlabor sind detaillierte mineralogische Untersuchungen geplant. In 
Zusammenarbeit mit M. Hartmann (Geol.-Palaont. Inst. Kiel) sollen ausfÃ¼hrlich 
chemische Untersuchungen (Haupt-, Spuren-Elemente U. Seltene Erden) 
durchgefÃ¼hr werden, um einer mÃ¶gliche geochemischen Altersdatierungen 
von Vesterisbank nachzugehen. Altersdatierungen sollen zunÃ¤chs mit Hilfe der 
Thermolumineszenz und evtl. anderen Methoden vorgenommen werden. 
8.4. Sedimentologische und vulkanologische Beobachtungen mit der 
OFOS-Anlage 
A. Stationsprofile am Vesterisbank Seamount: 
(Stationen 171054, 171057, 171061 und 171065) 
(Hartmann, Dietrich) 
Mit der OFOS-Anlage wurden vier Profile auf nach der Morphologie ausgewÃ¤hl 
ten Strecken gefahren. Dabei wurden Ã¼be insgesamt ca. 12 h auf einer 
Gesamterstreckung von 9.2 sm die OberflÃ¤chenforme am TV-Monitor 
(schwarz-weiÃŸ beobachtet und in zahlreichen Farbdias festgehalten. 
Die Profile lagen auf dem Top in Tiefen zwischen 140 und 340 m (17/054), im 
Bereich einiger Nebenkegel im NE (ca. 1500 bis 2000 m Tiefe) (17/057), auf der 
oberen Flanke nach N (171061; 160 bis 670 m Tiefe), und auf dem 
langgestreckten Grat des SW-Abfalls zwischen 240 und 1150 m Tiefe (171065). 
Mehrfach wurden kÃ¼rzer Versatzstrecken ohne Beobachtung zwischengeschal- 
tet. 
Nach vorlÃ¤ufige Beurteilungen am Bildschirm und einigen wenigen ersten Dias 
zeigten sich fast Ã¼beral dÃ¼nn Sedimentschleier auf meist relativ glatter 
Unterlage. HÃ¤ufi tritt aber auch die feste Unterlage Ã¼be lÃ¤nger Strecken fast 
ohne Sedimentbedeckung an die OberflÃ¤che Sie wird als die OberflÃ¤ch von 
"sheetflow"-Basalten gedeutet. Daneben lassen sich Areale mit Sedimentbe- 
deckung erkennen, die hÃ¤ufi unregelmÃ¤ÃŸ fleckenhaft mit schwÃ¤rzliche 
Lapilli-Sanden Ã¼berzoge sind. Dies wird gestÃ¼tz durch den Inhalt einer der 
TV-Greiferstationen, der neben brÃ¤unlichem weichem Schlicksediment in 
einem Teilbereich fast reinen braunschwarzen Lapillisand lieferte. Durch 
StrÃ¶munge bewirkte Umlagerungen dÃ¼rfte fÃ¼ seine fleckenhafte Verteilung 
auf der OberflÃ¤ch verantwortlich sein. Rippelformen konnten jedoch nicht 
erkannt werden. GrÃ¶ÃŸe Steine oder BlÃ¶ck sind auf diesen Flachen selten. 
Die steileren HÃ¤ng und gelegentlich senkrecht erscheinenden Flanken werden 
durch kompaktes Gestein, oder grÃ¶ÃŸe BlÃ¶cke z. T. mit Pillow-Strukturen 
gebildet. 
Auf einigen Profilstrecken wurde durch die biologische Arbeitsgruppe ein kleines 
Netz am Seil des Grundgewichtes befestigt. Neben biologischem Material 
bestand die Ausbeute in einem Fall auch aus zahlreichen kleinen porÃ¶se 
SchlackenstÃ¼cke und einigen kompakteren Steinen, z. T. mit deutlicher 
Umkrustung mit Mn-Oxiden, 
In allen Bereichen wurde Bewuchs, z. T. fleckenartig konzentriert, festgestellt. 
Besonders SchwÃ¤mm konnten immer wieder erkannt werden (NÃ¤here hierzu 
s. Abschnitt "Benthosgemeinschaften"). 
Eine detaillierte Beschreibung der TV-Beobachtungen kann erst nach AbschluÃ 
der Expedition gegeben werden, wenn auch die Ca. 2000 Dias vorliegen, die auf 
diesen Profilstrecken gemacht wurden. Wegen ihrer groÃŸere SchÃ¤rf und der 
Farbigkeit erwarten wir hieraus eine wesentlich besser fundierte Beschreibung 
der beobachteten Formen, als dies allein anhand des schwarz-weiÃŸe 
Videobildes mÃ¶glic ist. Durch die Kombination beider Dokumentationsarten, 
ergÃ¤nz durch das vor allem im Bereich dieser Profilstrecken gewonnene 
Probenmaterial wird es mÃ¶glic sein, Abgrenzungen und Quantifizierungen von 
Fazieseinheiten zu machen und eine Zuordnung zur Morphologie vorzunehmen. 
Mit der am OFOS-GerÃ¤ montierten CTD-Sonde wurden gleichzeitig hydrogra- 
phische Daten registriert - insbesondere auch die Temperatur. AuffÃ¤llig 
Abweichungen von dem normalen hydrographischen Profil, die auf hydrother- 
male EinflÃ¼ss deuten wÃ¼rden waren jedoch nicht erkennbar. 
B, . Stationsprofil im Bereich der GrÃ¶nlan Fracture Zone: 
(Station 171082; 1907-0) 
(Dietrich, Hartmann) 
FÃ¼ den Einsatz des OFOS-Anlage wurde hier ein morphologisches Hoch im 
Bereich der Fracture Zone ausgewÃ¤hlt an dem junge Vulkanite erwartet 
wurden. 
In der HYDROSWEEP-Aufzeichnung waren beiderseits des hier bis ca. 1900 m 
aufragenden RÃ¼cken steile HÃ¤ng bis unter 2700 m zu erkennen. Auch das 
Hoch des RÃ¼cken war streckenweise von einem scharf begrenzten Graben 
durchzogen. 
Am TV Monitor wurden die Bodenformen bei Ca. 2:45 h Bodensichtkontakt Ã¼be 
eine Gesamtstrecke von Ca. 3.5 sm verfolgt. 
Die Kleinmorphologie machte einen recht Ã¤hnliche Eindruck wie an der 
Vesterisbank. Neben Hartgrund, z. T. mit groÃŸere Steinen, traten immer wieder 
mit Sedimentschleiern bedeckte FlÃ¤che zwischen rauh erscheinendem dunklen 
Hartgrund auf. Die dunklen FlÃ¤che kÃ¶nnte streckenweise aber auch aus 
Lapillisanden bestehen. Im Bereich steilerer HÃ¤ng waren groÃŸ BlÃ¶cke z. T. 
mit deutlichen Pillowsstrukturen, erkennbar. 
Vor allem auf den Hartsubstraten fand sich, oft fleckenhaft verdichtet, Bewuchs 
mit SchwÃ¤mme und diversen anderen Organismen (vgl. Kap. 7.2.2. "Benthos- 
gemeinschaften"). 
8.5. Magnetostratigraphie und magnetische SuszeptibilitÃ¤ 
(Nowaczyk, BrÃ¼ck Gaedicke) 
An den langen Sedimentkernen der Expedition ARK Vll/l wurde ein umfang- 
reiches magnetostratigraphisches Beprobungsprogramm durchgefÃ¼hrt An 30x30 
cm Kastenloten (KAL) und geÃ¶ffnete Schwereloten (SL, Durchmesser 12 cm) 
erfolgte standardmaÃŸi die Entnahme von wÃ¼rfelfÃ¶rmig palÃ¤omagnetische 
Einzelproben in AbstÃ¤nde von 5 cm und weniger. An GroÃŸkastengreifer 
(GKG) und geeigneten Kastenloten wurden darÃ¼be hinaus kontinuierliche 
Unterkerne in Form 110 cm langen U-Profilen mit einem Querschnitt von 25x25 
mm entnommen. 
Zur Untersuchung der Frage, ob magnetotaktische Bakterien einen Beitrag zur 
Magnetisierung der gekernten Sedimente liefern, wurden Proben der GKG- 
OberflÃ¤che zusammen mit dem aufliegenden Wasser entnommen. Inwieweit 
biogener Magnetit in polaren Regionen eine Rolle spielt, ist bislang noch nicht 
untersucht. Magnetit-produzierende Bakterien kommen jedoch in Sedimenten 
vieler Regionen der Erde vor (Chang & Kirschvink, 1989). 
Lithologische Grenzen in den beprobten Sedimenten sind oft durch farbliche 
Wechsel gekennzeichnet. FÃ¼ eine schnelle optische Korrelation und als 
ErgÃ¤nzun zu allen Messungen, die am Kernmaterial durchgefÃ¼hr wurden und 
werden, sind daher von den meisten Kernen farbige Zeichnungen erstellt 
worden. 
Anhand der palÃ¤omagnetische Einzelproben sollen hochauflÃ¶send Magne- 
tostratigraphien auf der Basis kurzer PolaritÃ¤tsereigniss und sogenannter 
Exkursionen innerhalb der Brunhes-Chron vorwiegend normaler (Dipol-) Polari- 
tÃ¤ erstellt werden. FÃ¼ den Zeitraum der letzten 400000 Jahre konnten anhand 
von Kernen der FramstraÃŸ mindestens 12 geomagnetische Ereignisse, kurze 
Phasen reverser PolaritÃ¤ oder deutlich von einer stabilen Dipolkonfiguration 
normaler PolaritÃ¤ abweichende Richtung des Erdmagnetfeldes, nachgewiesen 
werden. Die Dauer solcher Ereignisse variiert zwischen lediglich 1500 und etwa 
10000 Jahren (Nowaczyk, 1990). Voraussetzung fÃ¼ die Erkennung geomagneti- 
scher Ereignisse, dokumentiert in der Magnetisierung von Sedimenten, ist eine 
mÃ¶glichs dichte Beprobung der Kerne, eine detaillierte schrittweise Wech- 
selfeldentmagnetisierung jeder einzelnen Probe und eine eingehende Analyse 
der gemessenen Vektorkomponenten. Diese aufwendige Bearbeitung wird 
jedoch erst im Labor in Bremen erfolgen. 
FÃ¼ eine eindeutige Parallelisierung nachgewiesener geomagnetischer Ereig- 
nisse innerhalb von Kerngruppen, als auch von Kernintervallen, die stabile 
Phasen des Erdmagnetfeldes dokumentieren, werden die Variationen der 
magnetischen SuszeptibilitÃ¤ k der untersuchten Sedimente herangezogen. 
Diese skalare, einheitenlose MaterialgrÃ¶Ã quantifiziert den Zusammenhang 
zwischen der induzierten Magnetisierung einer Probe und einem angelegten 
Ã¤uÃŸer Magnetfeld. Die meisten gesteinsbildenden Minerale in Sedimenten 
haben schwach diamagnetische (k = -10E-6, SI) oder paramagnetische (k - 
i10E-6, SI) Eigenschaften. Nur der ferrimagnetische (Titano-) Magnetit weist 
mit k = +10E-2 (SI) hÃ¶her SuszeptibilitÃ¤te auf. Die Bestimmung der 
magnetischen SuszeptibilitÃ¤ spiegelt daher in der Regel den Magnetitgehalt des 
untersuchten Sediments wieder. Es gibt die unterschiedlichsten Quellen, die 
zum Eintrag von magnetischen TrÃ¤germinerale fÃ¼hre (Thompson & Oldfield, 
1986). FÃ¼ das Gebiet, das wÃ¤hren der ARK Vll/1 Expedition befahren wurde, 
ist der Transport von Sedimentmaterial und damit auch von magnetischen 
Mineralen durch das Meereis von besonderer Bedeutung. Die Variationen der 
magnetischen SuszeptibilitÃ¤ spiegeln also exogene Prozesse wie Klima, 
Verwitterung und MeerestrÃ¶munge wieder. Die Richtung der Magnetisierung ist 
dagegen, bei fehlerfreier Dokumentation im Sediment, ein Abbild endogener 
VorgÃ¤ng im Ã¤uÃŸer Erdkern. Magnetische SuszeptibilitÃ¤ und Magneti- 
sierungs-Richtung sind daher zwei von einander unabhÃ¤ngige sich ergÃ¤nzend 
Parameter. Ihre kombinierte Erfassung, mÃ¶glichs in Kombination mit biostrati- 
graphischen Daten, bietet daher ein sicheres Instrument zur Korrelation und 
Datierung von Kerngruppen, wie durch jÃ¼nger Arbeiten gezeigt werden konnte 
(Bleil & Gard, 1989; Nowaczyk, 1990; Nowaczyk & Baumann, in Vorb.). 
Die Messungen der magnetischen Suszeptibilitat wurden durchgefÃ¼hr mit 
einem BARTINGTON SUSCEPTIBILITY METER M.S.2 in Verbindung mit einem 
Sensor fÃ¼ Ganzkernmesungen M.S.2.C (Innendurchmesser 13.5 cm) und einem 
kleinen Sensor (M.S.2.F), der direkt auf das Sediment gesetzt werden kann. Im 
Gegensatz zum Sensor M.S.2.C, der aufgrund eines groÃŸe Integrationsvolu- 
mens nur ein vergleichsweise tieffrequentes Abbild der magnetischen Suszepti- 
bilitÃ¤ in der SedimentsÃ¤ul liefert, kann mit dem Sensor M.S.2.F eine sehr 
hochauflÃ¶send Stratigraphie erstellt werden. Selbst dÃ¼nn Lagen in der 
GrÃ¶ÃŸenordnu von einigen Millimetern mit gegenÃ¼be der restlichen Sedi- 
mentsÃ¤ul erhÃ¶hte oder erniedrigter ~uszeptibilitÃ¤ kÃ¶nne hiermit erkannt 
werden. StÃ¶rfaktore sind dabei allerdings grÃ¶ÃŸe Partikel in der Sand- bis 
Kiesfraktion, die den MeÃŸwer fÃ¼ die Sedimentmatrix stark verfÃ¤lsche kÃ¶nnen 
Mit dem Ganzkernsensor (M.S.2.C) kÃ¶nne nur Variationen im Dezimeterbereich 
aufgelÃ¶s werden. Ganzkernmessungen sind auch nur an ungeÃ¶ffnete 
Schwere- und Kolbenlotkernen mit Durchmessern von 12 cm und weniger 
mÃ¶glich HochauflÃ¶send Messungen der magnetischen SuszeptibilitÃ¤ wurden 
zunÃ¤chs nur an den Unterkernen der GKGs und KALs durchgefÃ¼hrt Sie werden 
jedoch auch noch an den ArchivhÃ¤lfte der Schwere- und Kolbenlotkerne 
(Durchmesser 12 cm) nachgeholt. 
Die Messungen mit dem Sensor M.S.2.C an den ungeÃ¶ffnete Schwere- und 
Kolbenlotkernen wurden in AbstÃ¤nde von dx = 1 cm und die Messungen mit 
dem Sensor M.S.2.F an den Unterkernen der GroÃŸkastengreife und Kastenlote 
in AbstÃ¤nde von dx = 0.5 cm durchgefÃ¼hrt Die untere MeÃŸgrenz liegt bei 
etwa 10E-5 (SI). An allen palÃ¤omagnetische Einzelproben wird mit einem 
entsprechenden Sensor (M.S.2.B) ebenfalls die magnetische SuszeptibilitÃ¤ 
bestimmt werden. Hierbei kann durch Verzehnfachen der MeÃŸzei die PrÃ¤zisio 
der Daten um eine Zehnerpotenz verbessert werden. 
Abb. 24 zeigt das Kernprofil Ã¼be den Kolbeinsey-RÃ¼cke auf etwa 69.5ON. Die 
magnetische SuszeptibilitÃ¤ (Sensor M.S.2.F' dx=0.5 cm) der vier Kerne variiert 
zwischen etwa 250 und 800*10E-6 (SI). Dies entspricht einer Schwankungs- 
breite, wie sie auch an Kernen aus der FramstraÃŸ bestimmt wurde. Zur 
Verdeutlichung der Variationen sind die Kurven gegen den jeweiligen Mittelwert 
schwarz ausgefÃ¼llt Nicht beprobbare Kernabschnitte sind durch LÃ¼cke in den 
MeÃŸprofile erkennbar. Die eingezeichneten Korrelationslinien basieren aus- 
schlieÃŸlic auf den dargestellten MeÃŸergebnisse der magnetischen Suszepti bi- 
litat. Eine absolute zeitliche Zuordnung wird erst durch die magnetostratigraphi- 
sehen Datierungen erfolgen. Erste biostratigraphische Daten weisen im 
Kernintervall 160-240 cm in Kern PS 1842-6 KAL auf Sedimentation im Stadium 
5 hin. Die Wechsel in den Amplituden der magnetischen SuszeptibilitÃ¤ sind 
wahrscheinlich wie in der FramstraÃŸ durch die Klimazyklen des QuartÃ¤r 
beeinfluÃŸt Eine direkte Korrelation mit Sauerstoff-isotopen-Daten ist dort 
jedoch nicht zu beobachten. 
Irn Gegensatz zu den relativ langperiodischen Variationen der Kerne vom 
Kolbeinsey-RÃ¼cke zeigt der Kern PS 1877-3 KAL (Abb. 25) aus dem 
sÃ¼dwestliche GrÃ¶nlandbecke durchgehend kurzperiodische Oszillationen der 
magnetischen SuszeptibilitÃ¤ um einen Mittelwert von etwa 1000*10E-6 (SI) 
(Sensor M.S.2.F, dx=0.5 cm). Die beprobten Sedimente sind fÃ¼ die Kernlokation 
typischerweise gekennzeichnet durch eine Wechselschichtung von wÃ¤ÃŸrig 
Sandlagen und dichten Tonlagen in der GrÃ¶ÃŸenordnu von wenigen Zentime- 
tern. Eine Korrelation mit anderen Kernen ist aufgrund fehlender tiffrequenter 
Komponenten der SuszeptibilitÃ¤ nicht mÃ¶glich 
Abb. 26 zeigt drei Kerne aus der nÃ¤chste Umgebung des untermeerischen 
Vulkans Vesterisbank. Stark erhÃ¶ht Betrage der magnetischen SuszeptibilitÃ¤ 
(Sensor M.S.Z.F, dx=0.5 cm) mit Spitzenwerten von bis zu 16000*10E-6 (SI) sind 
hier auf meist bereits makroskopisch erkennbare basaltische Aschelagen 
zurÃ¼ckzufÃ¼hre Zur Hervorhebung der Aschelagen sind die Kurven in Abb. 26 
gegen den Mittelwert der tonigen Sedimete geschwÃ¤rzt Eine Korrelation dieser 
Asche ist nur in den oberen Abschnitten der Kerne PS 1878-3 KAL und PS 
1882-2 KAL erkennbar. Von allen Asche sind jedoch zusÃ¤tzlic Proben fÃ¼ 
gesteinsmagnetische Untersuchungen entnommen worden, die mÃ¶glicherweis 
eine Diskriminierung erlauben. 
Die Ergebnisse der Ganzkernmessungen (Sensor M.S.2.C, dx = 1 cm) an einem 
Schwerelot- und einem Kolbenlotkern der Station 1900 im zentralen GrÃ¶nland 
becken zeigt Abb. 27. Dargestellt sind die zu einer Gesamtkurve zusamrnenge- 
setzten Einzelprofile der Kernsektionen. Anhand der tieffrequenten Variationen 
kann hier eine Stauchung der Sedimentsaule im Schwerelotkern gegenÃ¼be 
dem Kolbenlotkern abgeleitet werden. Die Variationen sind auch hier, wie auch 
bei dem Kernprofil Ã¼be den Kolbeinsey-RÃ¼cken vergleichbar mit Kernen aus 
der FramstraÃŸe Eine sichere zeitliche Einordnung ist erst durch die magne- 
tostratigraphische Bearbeitung der Kerne mÃ¶glich 
FÃ¼ die umfangreiche Kerngruppe von der GrÃ¶nlan Fracture Zone, die am Ende 
der Expedition genommen wurde, konnten aus ZeitgrÃ¼nde keine Messungen 
der magnetischen SuszeptibilitÃ¤ durchgefÃ¼hr werden. Ein Vergleich der 
Sedimente anhand der Farben und Sedimentstrukturen lÃ¤Ã jedoch bereits eine 
eindeutige Korrelation innerhalb dieser Kerngruppe zu. Dunkelgraue grobkÃ¶rnig 
Sedimente in etwa 5 m Kerntiefe kÃ¶nne mit einiger Sicherheit dem 
Sauerstoff-Isotopen-Stadium 6 zugeordnet werden. Daraus folgen Sedimenta- 
tionsraten von etwa 4 bis 5 cm /I000 Jahre fÃ¼ die Kernstationen 1908 und 1910. 
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Abb. 24: Variation der magnetischen SuszeptibilitÃ¤ von vier Kernen entlang 
eines West-Ost-Profils Ã¼be den Kolbeinsey-Rucken (Sensor 
M.S.2.F, dx = 0.5 cm). Zur Hervorhebung einzelner Gruppen von 
Extrema in den Variationen der magnetischen SuszeptibilitÃ¤ sind die 
FlÃ¤che zwischen den MeÃŸkurve und den korrespondierenden 
Mittelwerten schwarz ausgefÃ¼llt Die Korrelationslinien markieren 
altersgleiche Horizonte. 
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Magn. Susz. l10E-6, SI) 
0 2000 4000 6000 8000 
Abb. 25: Variation der magnetischen SuszeptibilitÃ¤ des Kerns PS 1877-3 KAL 
aus dem sÃ¼dwestliche Gronlandbecken (Sensor M. S. 2. F, dx = 0.5 
cm). Darstellung wie in Abb. 24. 
M a g n e t i s c h e  Susze~tibi litaet (10E-6. SI )  
PS 1882-2 KAL 
0 4000 8000 32000 11 
4 
PS 1892-3 KAL 
0 4000 8000 12000 ,6 
Abb. 26: Variation der magnetischen SuszeptibilitÃ¤ von drei Kernen aus der 
nÃ¤here Umgebung des untermeerischen Vulkans Vesterisbank 
(Sensor M.S.2.F, dx = 0.5 cm). Die Abfolge stark erhÃ¶hte Suszeptibi- 
litÃ¤ markiert die Positionen von (basaltischen) Aschelagen. Zur 
Hervorhebung dieser Aschelagen sind die Kurven gegen den 
Mittelwert der SuszeptibilitÃ¤ der tonigen Sedimentpakete ge- 
schwÃ¤rzt 
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PS 1900-6 SL PS 1900-8 KOL 







Abb. 27: Variation der magnetischen SuszeptibilitÃ¤ des Schwerelot- und 
Kolbenlotkerns von Station 1900 (Sensor M.S.Z.C, dx = 1.0 cm, 




Abb. 28: Ergebnisse der Kornponentenanalyse von Kern 1842- 
( P. b . - Pu//en/a bu//o/deg. 
sehen Foraminiferengehalte. Zudem wurde in ihnen die benthische Foramini- 
feren-Art Pu//en/a bu//o/des gefunden. Danach reprÃ¤sentier der Kernabschnitt 
zwischen 190 cm und 245 cm das Sauerstoffisotopen-Stadium 5. Zwischen 260 
cm - 290 cm Kerntiefe ist das Sediment durch relativ hohe Anteile von IRD 
(9500 um) und Gesteinsfragmenten gekennzeichnet. Dieser erhÃ¶ht Eintrag 
steht mÃ¶glicherweis in engem Zusammenhang mit einem verstÃ¤rkte Eintrag 
von Eisbergmaterial und ist typisch fÃ¼ Abschmelzphasen wÃ¤hren Termina- 
tionsÃ¼bergÃ¤nge 
18.5u2 
Die holozÃ¤ne Sedimente dieser Station zeigen eine Ã¤hnlich Komponenten- 
verteilung wie die Sedimente im GKG 1842-5, wodurch eine gute Korrelation 
beider GKG's gegeben ist. Die 'Veddel-Asche, die hier bei 25 cm - 30 cm 
beobachtet wird, hat deutlich geringere Glasanteile, was auf die zunehmende 
Entfernung zum Ausbruchszentrum (Island) zurÃ¼ckgefÃ¼h werden kann. Die 
Sedimente des Kastenlots sind erneut durch hohe Quarz-Anteile gekennzeich- 
net, die jedoch in mehreren Horizonten markante Minima aufzeigen. Die 
Abnahme im obersten Abschnitt des Kerns (68 cm) ist, Ã¤hnlic wie im KAL 
1842-6, mit einer Zunahme im Karbonatanteil, sowie im Gehalt von planktischen 
und benthischen Foraminiferen verbunden. Zusammen mit einem Anstieg im 
subpolaren planktischen Foraminiferenanteil wird dieses als Hinweis fÃ¼ das 
Sauerstoffisotopen-Stadium 3 gedeutet. ErhÃ¶ht Karbonatgehalte und relativ 
hohe Anteile von planktischen und benthischen Foraminiferen mit Maxima in 
den Kernteufen 150 cm und 230 cm sind verbunden mit dem Auftreten von 
Pu//en/a buf/o/des. Diese Befunde sind somit deutliche Hinweise fÃ¼ das 
Sauerstoffisotopenstadium 5. In einer Tiefe von 420 cm tritt eine sehr markante 
Aschelage auf, die aufgrund ihrer Ausbildung vergleichbar ist mit einer 
charakteristischen Aschelage, die in der Island-See im Sauerstoffisotopensta- 
dium 7 auftritt (Sejrup et al., 1989). Im Bereich der Kernbasis lassen sich erhÃ¶ht 
Kalziumkarbonatgehalte und planktische Foraminiferenanteile mÃ¶glicherweis in 
das Sauerstoffisotopenstadium 9 einordnen. 
18.7.8.:1/2 
Die Sedimente des GKGs sind durch durchgehend dominierende Anteile von 
planktischen Foraminiferen gekennzeichnet. Terrigene und vulkanische Kom- 
ponenten spielen eine untergeordnete Rolle, so daÂ die 'Vedde'-Asche als 
Zeitmarker nicht herangezogen werden konnte. Oberhalb von 40 cm werden im 
KAL sowohl hohe Anteile von Foraminiferen, als auch von Karbonat festgestellt. 
Der Bereich unterhalb von 40 cm ist gekennzeichnet durch hÃ¤ufig Aschelagen, 
bzw. -Zyklen und sehr karbonatarmen Sedimenten. In diesen pelagischen 
Sedimenten zeigen sich keine der in den vorherigen Kernen beschriebenen 
Abfolgen. Daher lassen sich weder stratigraphische, noch palÃ¤o-ozeanographi 
sehe Aussagen treffen. Eine MÃ¶glichkei der Datierung Ã¼be die charakteristi- 
schen Aschelagen wird in Kap. 8.3 beschrieben. 
Generell lassen sich die Sedimentabfolgen der Kerne 1842 und 1852 sehr gut 
mit wahrend der METEOR-Expedition M715 (Hirschleber et al., 1988) gewon- 
Abb. 29: Ergebnisse der Komponentenanalyse von Kern 1852-112 
( P. b . - Puf/en/a bu//o/'deÂ¥s) 
nenen Kernabfolgen vergleichen. Allerdings zeichnen sie sich durch durchweg 
geringe Karbonatgehalte aus. Trotzdem lassen sich typische Schwankungen im 
Karbonatanteil und somit auch im Eintrag karbonatischer Mikrofossilien un- 
terscheiden. 
arbonatprofile von edimentkemen des Kolbeinsey-RÅ¸cken 
und GrÃ¶nlandbecken 
(Baumann, Lackschewitz) 
An sechs Kernen wurde der Gesamtkarbonatgehalt mit der Mullerbombe 
gemessen. Durch dieses einfache, aber effektive Analyseverfahren, kann sehr 
schnell ein erster palao-ozeanographischer Eindruck gewonnen werden. 
AuÃŸerde lassen sich Sedimentkerne sehr gut miteinander korrelieren. Die 
Proben wurden in den GKG in Ca. 5 cm und in den KAL in Ca. 10 cm AbstÃ¤nde 
entnommen, getrocknet und anschlieÃŸen gemÃ¶rsert Die Messungen wurden 
an 1 g Trockensediment durchgefÃ¼hrt Vor jeder MeÃŸreih wurde der Standard 
(100% CaCQ3) neu bestimmt und zusÃ¤tzlic eine Reihe von Doppelmessungen 
durchgefÃ¼hrt Die ersten Messungen wurden hierdurch in allen FÃ¤lle bestÃ¤tigt 
Die gemessenen Kerne liegen auf einen S-N - Transect vom nordwestlichen 
Kolbeinsey-RÃ¼cke bis hin zum westlichen GrÃ¶nlandbecken Generell zeigen 
sich in den Karbonatkurven Ã¤hnlich Trends, wie sie aus dem Ã¶stliche Teil des 
EuropÃ¤ische Nordmeeres beschrieben wurden (u.a. Henrich et al., 1989). Die 
Karbonatgehalte erreichen hier in den Sedimentprofilen jedoch maximal 12 
Gew.-% bis 20 Gew.-%. Allerdings stellen diese, in den Kernen relativ hohen 
Karbonatwerte, hierbei sehr charakteristische Horizonte dar, die hÃ¤ufi in 
verschiedenen Kernprofilen eine Ã¤hnlich Ausbildung aufweisen. In den Kernen 
1842 und 1852 konnte aufgrund der Komponentenanalyse (s. Kap. 9.1) und dem 
Auftreten der benthischen Foraminifere Pu//enia buf/o/'c/es eine typische Abfolge 
von Karbonatmaxima und -minima zur stratigraphischen Einordnung und zur 
Korrelation dieses Horizontes benutzt werden (siehe Abb. 30). Diese typische 
Karbonatabfolge im Sauerstoffisotopen-Stadium 5 lÃ¤Ã sich von den Kernen des 
Kolbeinsey-RÃ¼cken bis in die Sedimente des GrÃ¶nlandbecken verfolgen. Eine 
Ausnahme bildet der Kern 1878, dessen Karbonatkurve unterhalb von 50 cm 
durch zahlreiche Aschelagen so stark beeinfluÃŸ wird, daÂ keine Interpretation 
mehr mÃ¶glic ist. Die relativ hohen Karbonatwerte dieses Abschnittes lassen 
sich durch eine erhÃ¶ht Karbonatschalen-Produktion, bedingt durch den 
Einstrom atlantischen OberflÃ¤chenwasser in das EuropÃ¤isch Nordmeer 
erklÃ¤ren Zugleich verdeutlichen die Karbonatkurven, daÂ sich dieser Einstrom in 
nÃ¶rdlich Richtung auf kÃ¼rzer Zeitabschnitte beschrankte, da hier nur noch drei 
geringmÃ¤chtig Horizonte (Kern 1875 und 1900) festgestellt werden. 
In Ã¤ltere Sedimenten werden durchschnittlich geringere Karbonatgehalte 
beobachtet, wodurch eine Korrelation dieser Kerne erschwert wird. Neben 
schwach ausgeprÃ¤gte Karbonatmaxima, stellt eine im Bereich des Kolbeinsey- 
RÃ¼cken (Kern 1852 und 1857) auftretende Aschelage einen zusÃ¤tzliche 
Leithorizont dar. Somit lassen sich die Abschnitte von 360 cm - 450 cm im Kern 
1852, 260 cm - 320 cm in 1857 und wahrscheinlich auch der Abschnitt 370 cm - 
460 cm im Kern 1875 miteinander korrelieren. ZusÃ¤tzlic lÃ¤Ã sich durch den 
Aschehorizont dieser Abschnitt in das Sauerstoffisotopen-Stadium 7 (vgl. Kap. 
9.1) einordnen. Nach dieser Korrelation und stratigraphischer Deutung zeigt sich 
in Kern 1857 eine auffÃ¤lli geringmÃ¤chtig Sedimentabfolge f Å ¸  rtas Sauerstoff- 
isotopen-Stadium 6. 
Unterhalb des beschriebenen Aschehorizontes werden in den Kernen 1852 und 
1857 erneut hÃ¶her Karbonatwerte festgestellt, wobei weitere Untersuchungen 
(Sauerstoffisotopen) zeigen mÃ¼ssen ob es sich hierbei mÃ¶glicherweis um das 
Stadium 9 handelt. Allgemein wird aber deutlich, daÂ auch in diesen relativ 
karbonatarmen Sedimenten eine erste stratigraphische Einordnung und Korrela- 
tion der Kerne untereinander weitgehend mÃ¶glic ist. 
Abb. 30: Karbonatkurven der bearbeiteten Sedimentkerne und erste Korrelation 
( P. b . - F'u//cn/a bu//o/d&j . 
9.3. Sedimente des GrÃ¶nlandbecken und der GrÃ¶nlan Fracture Zone 
(Lemke, NÃ¼rnberg Spielhagen) 
WÃ¤hren der Expedition wurden aus dem Bereich des GrÃ¶nlandbecken und 
entlang des NW-SE-Profils Ãœbe die GrÃ¶nlan Fracture Zone (GFZ) kurze (GKG) 
und lange Kerne (KAL, SL, KOL) gewonnen. Die GKG zeigten meist ungestÃ¶rt 
SedimentoberflÃ¤chen Die obersten Abschnitte (meist nur wenige Dezimeter) 
der Kastenlote waren durch den KerngewinnungsprozeÃ gestÃ¶rt doch konnte in 
der Regel durch li~hologische Parallelen die Korrelation zu den GKG hergestellt 
werden. 
Sedimente im sÃ¼dwestliche und zentralen GrÃ¶nlandbecke 
Die Sedimentoberflachen der GKG bestehen aus hemipelagischen sandigen 
siltigen Tonen, die reich an planktischen und benthischen (Pyfgo muffh/h&j 
Foraminiferen sind. HÃ¤ufi wurden auch kleine Schwamme (1-2 Cm Durchmes- 
ser), agglutinierte WurmrÃ¶hren Muscheln (z. T. Fragmente), Kotpillen, Serpeln 
und Seesterne beobachtet. GrÃ¶bere eistransportiertes Material (>2 mm) war 
selten. Die Sedimentfarbe war einheitlich dunkelbraun (lOYR412). 
Die obersten 20-30 Cm der GKG enthielten stark bioturbat durchmischte sandige 
siltige Tone bis tonige siltige Sande, die reich an planktischen Foraminiferen 
waren und oft viele benthische Foraminiferen (Pyfgo sp.) enthielten. Auch 
Schwammnadeln wurden hÃ¤ufi beobachtet. Eistransportiertes Material war 
relativ selten, wurde jedoch in den meisten Kernen gefunden. Die Sediment- 
farbe entsprach der der Sedimentoberflachen. Sofern sich durch unterschied- 
liche FÃ¤rbun oder den Grad der Bioturbation einzelne Sedimentabschnitte 
unterscheiden lieÃŸen waren die ÃœbergÃ¤n nicht scharf, sondern graduell. 
Die lÃ¤ngere Sedimentkerne waren nicht einheitlich aufgebaut. Die KAL von den 
Stationen am grÃ¶nlandische Kontinentalhang und -fuÃ (1875, 1876, 1877, 1895 
und 1901) enthielten enge Wechsellagerungen von siltigen Sanden und siltigen 
Tonen, die vermutlich mÃ¤chtig Konturit-Abfolgen darstellen. Die Basis der 
einzelnen horizontal gelagerten Konturite ist jeweils scharf gegen das Liegende 
abgegrenzt. Die untersten Millimeter bestehen aus siltigem Sand. Die KorngrÃ¶ 
Ben nehmen nach oben relativ kontinuierlich ab und liegen schlieÃŸlic im 
Bereich siltiger Tone. Wahrend bei den Stationen 1875-1877 jeweils der 
gesamte Kern aus Konturit-Sedimenten besteht, sind in die KAL der Stationen 
1895 und 1901 hemipelagische Schichtpakete eingeschaltet. Die Sedimentfarben 
sind relativ dunkel und liegen zwischen olivgrau und dunkelbraun. Bioturbations- 
effekte sind relativ gering. Die Konturitsedimente weisen eine starke AktivitÃ¤ 
von sedimenterodierenden und -ablagernden BodenstrÃ¶munge wahrend der 
jÃ¼ngere geologischen Vergangenheit nach. Hemipelagische Einschaltungen 
zeigen, daÃ diese AktivitÃ¤ nicht in allen Bereichen des sÃ¼dwestliche 
GrÃ¶nlandbecken stÃ¤ndi wirksam war. Offenbar handelt es sich zumindest z. T, 
um lokale Effekte, die nur Teile dieses Beckens oder nur bestimmte 
Wassertiefen betrafen. Eine genaue Beurteilung der PhÃ¤nomen ist erst nach 
einer relativ hochauflÃ¶sende zeitlichen Einstufung der Konturitlagen mÃ¶glich 
Der Sedimentkern aus dem zentralen GrÃ¶nlandbecke (SL 1900-6) weist eine 
Ãœberwiegen pelagische Abfolge von sandigen siltigen Tonen auf, die sich 
durch starke bioturbate VerwÃ¼hlun auszeichnen. Sie enthalten oft dunkelgraue 
"mudclasts". Die relativ raschen stratigraphischen Wechsel der Sedimentfarbe 
deuten auf unterschiedlichen Materialeintrag und evtl. sich oft Ã¤ndernd 
diagenetisch wirksame Prozesse im Porenwasser (TonmIneralzusammenset- 
Zungen, Redoxpotentiale). Die Sedimentfarben liegen meist zwischen hell- bis 
mittelbraun und blaÃŸolivgrau Sie deuten auf Ã¼berwiegen oxische VerhÃ¤ltniss 
wÃ¤hren der Ablagerungszeit. 
Sedimente auf der GrÃ¶nlan Fracture Zone (GFZ) 
Das mit Sedimentkernen beprobte Profil erstreckte sich vom gronlÃ¤ndische 
Schelf entlang der GFZ bis Ca. 5OE. Der GKG vom Schelf (Station 1902, 
Wassertiefe 422 m) enthielt an der OberflÃ¤ch und in den darunterliegenden 
Schichten (Kerngewinn 18 cm) groÃŸ Mengen von eistransportiertem Material 
mit einem Durchmesser bis zu 10 Cm. An der OberflÃ¤ch siedelten Kie- 
selschwÃ¤mme Seesterne, Ascidien, Bryozoen, Hydrozoen, Muscheln, Serpeln, 
agglutinierende WÃ¼rme und benthische Foraminiferen. Das Sediment war reich 
an planktischen Foraminiferen. 
Die GKG von der GFZ (Wassertiefe Ca. 1200-3000 m) bestanden an der 
OberflÃ¤ch aus weichen sandigen siltigen Tonen, die reich an planktischen und 
benthischen Foraminiferen waren. Weiterhin wurden KalkschwÃ¤mme 
Schnecken, Muscheln, WurmrÃ¶hre und Hydrozoen beobachtet. Eistransportier- 
tes Material mit Durchmessern bis Ca. 3 Cm war stets vorhanden. Die 
Sedimentfarbe war dunkelbraun (lOYR412). Bei allen Stationen bestehen die 
obersten Dezimeter aus dunkelbraunen bis blaÃŸolivgraue foraminiferenreichen 
hemipelagischen SchlÃ¤mmen wobei die dominierenden KorngrÃ¶ÃŸ von NW 
(siltiger Sand) nach SE (siltiger Ton) abnehmen. Ras am weitesten nordwestlich 
entnommene KAL (Station 1903) enthÃ¤l unterhalb der oberen braunen 
Sedimente eine Ca. 1 m mÃ¤chtig Abfolge von dunkelgrauen siltigen Sanden, 
die groÃŸ Mengen von eistransportiertem Material (IRD) enthalten. Darunter 
folgen eine dÃ¼nn blaÃŸolivgrau Lage (15 cm) und eine hellbraune Schicht (45 
cm) aus sandigem Silt mit viel IRR. Beide Lagen sind durch Bioturbation relativ 
stark homogenisiert. Der unterste Teil des Kerns (155 cm) besteht Ã¤hnlic wie 
oben aus dunkelgrauen siltigen Sanden mit groÃŸe Mengen von IRD. 
In den weiter sÃ¼dÃ¶stli entnommenen langen Sedimentkernen ist der obere 
dunkelgraue Sedimentabschnitt (vgl. 1903) nicht ausgebildet. Stattdessen folgt 
auf die obersten dunkelbraunen Dezimeter eine Sequenz von dunkelbraunen, 
braunen und blaÃŸolivgraue sandigen siltigen Tonen mit grÃ¶bere Einschal- 
tungen. Sie sind stark durchwÃ¼hl und enthalten auffallend hohe Anteile von 
planktischen Foraminiferen. Einige Schichten von bis zu 10 Cm MÃ¤chtigkei sind 
als ForaminiferenschlÃ¤mm ausgebildet. In den KAL 1905-2 und 1906-2 befindet 
sich im unteren Teil dieser Sequenz ein feingeschichteter Abschnitt mit rasch 
zwischen braun und olivgrau wechselnden Farben. Darunter liegt eIne Ca. 50 Cm 
mÃ¤chtig dunkelgraue Schicht, die in KAL 1906-2 das Kernende bildet und nicht 
durchkernt wurde. In KAL 1905-2 beginnt sie bei Ca. 280 Cm und wird von einem 
Ã¼berwiegen olivgrÃ¼ne Abschnitt aus bioturbat durchwÃ¼hlte tonigen und 
sandigen Silten unterlagert. In KAL 1910-2 befindet sich bei 280 Cm ein Ã¤hnlic 
wie in KAL 1905-2 gegliederter Abschnitt. Der dunkelgraue Bereich ist hier 
allerdings nur Ca. 15 Cm mÃ¤chtig In KAL 1908-2 ist keine dunkelgraue Sequenz 
zu erkennen. Die Sedimente sind hier allgemein relativ hell (braun bis 
blaÃŸolivgrÃ¼ und nur bei Ca. 230-270 Cm dunkelbraun. Die Kerne 1908-2 und 
1910-2 lassen sich durch eine Ca. 15 Cm mÃ¤chtig krÃ¤fti orangebraune Lage 
korrelieren, in die eine 2-3 Cm dicke dunkelgraue Schicht ,eingelagert ist. Diese 
Abfolge liegt in KAL 1908-2 bei Ca. 475 Cm und in KAL 1910-2 bei Ca. 550 Cm. 
KAL 1906 enthielt bei Ca. 300 Cm einen Ca. 30 Cm langen Dropstone aus 
grobkristallinem Gestein (anatektischer Granodiorit?) mit groÃŸe feinkristallinen 
EinschlÃ¼ssen 
Insgesamt fÃ¤ll bei den Sedimenten der GrÃ¶nlan Fracture Zone der fÃ¼ 
Sedimente hoher Breiten sehr hohe Gehalt an planktischen Foraminiferen auf, 
die in einigen Kernabschnitten sogar als ForaminiferenschlÃ¤mm vorliegen. 
Charakteristisch ist auch die starke Bioturbation, die oft zu einer vÃ¶llige 
Homogenisierung der einzelnen Schichten fÃ¼hrte Grobes eistransportiertes 
Material ist stets vorhanden, aber nur in den dunkelgrauen Sequenzen 
besonders hÃ¤ufig Einzelne groÃŸ Dropstones wurden auch in braunen und 
olivgrauen Abschnitten gefunden wurden. Nur der weit nordwestlich entnom- 
mene Kern (Station 1903) enthielt auch in diesen heller gefÃ¤rbte Abschnitten 
viel grobes IRD. 
Ohne die bei der spÃ¤tere Probenbearbeitung zu erstellende Datierung der 
gewonnenen Sedimentkerne muÃ eine erste grobe Alterseinstufung nach 
lithologischen Beobachtungen spekulativ bleiben. Einige Kerne (besonders KAL 
1905-2 und 1906-2) zeigen jedoch mit den krÃ¤fti dunkelgrauen Lagen und dem 
jeweils darÃ¼berliegende fein geschichteten Abschnitt auffallende.Parallelen zu 
datierten Sedimentkernen aus der Framstrafie. Die wÃ¤hren der POLARSTERN- 
Expeditionen ARK I und ARK IV gewonnenen und durch die UITh bzw. 
h80-Methode datierten Kerne 3235-5 und 1535-8 besitzen im Bereich der 
Grenze der Sauerstoffisotopenstadien 5 und 6 (ca. 128 ka) eine sehr Ã¤hnlich 
AusprÃ¤gun von Lithologie und Sedimentfarbe, Eine entsprechende Korrelation 
wÃ¼rd durchschnittliche Sedimentationsraten (MSR) von Ca. 2,2 cmlky (1905-2) 
bzw. 4,8 cmlky (1906-2) ergeben, was bei dem geringen Abstand beider 
Stationen allerdings eine Differenz von Ã¼be 100% bedeuten wÃ¼rde Korreliert 
man 1905-2 Ã¼be den 0. g. Kernabschnitt mit 1910-2, so liegen dort die 
durchschnittlichen Sedimentationsraten bei ebenfalls Ca. 2.2 cmlky. Eine 
Extrapolation der MSR ergÃ¤b fÃ¼ KAL 1910-2 ein Alter des Kernendes von Ca. 
300 ka. Da KAL 1908-2 im unteren Kernbereich Ã¼be eine typische Sequenz 
(s. 0.) gut mit KAL 1910-2 korrelierbar ist, dÃ¼rft dieser Kern an seinem Ende 
ein Ã¤hnliche Alter bei etwas niedrigeren MSR besitzen. 
Die Sedimentabfolge in den Kernen von der Gronland Fracture Zone weist unter 
dem Vorbehalt des bisher nur unsicher abzuschÃ¤tzende stratigraphischen Alters 
auf eine wÃ¤hren des SpÃ¤tquartÃ¤ weitestgehend ungestÃ¶rt hemipelagische 
Sedimentation hin. Der Eintrag von eistransportiertem Material war allgemein im 
nordwestlichen Bereich stÃ¤rke als im SÃ¼dosten Der Transport von IRD scheint 
jedoch relativ kontinuierlich auch in den Warmzeiten des SpatquartÃ¤r (und auch 
rezent) wirksam gewesen zu sein. Der hohe Anteil von planktischen Foramini- 
feren in Sedimenten, die vermutlich wÃ¤hren des letzten Glazials abgelagert 
wurden, deutet auf eine zumindest zeitweise (saisonal?) aufgelockerte Eis- 
decke, unter der die Foraminiferen leben konnten. Die Existenz dunkler Lagen, 
wie sie in der Norwegischen See und in der FramstraÃŸ fÃ¼ die Sedimentabfol- 
gen der Hochglaziale typisch sind, lassen Ã¤hnlich palÃ¤o-ozeanographisch 
VerhÃ¤ltniss auch im Bereich der GrÃ¶nlan Fracture Zone vermuten. 
9.4. Smear slide-Analysen 
(Spiegler, Dettmer, Molina-Cruz, Wallrabe-Adams) 
Die Charakterisierung der angetroffenen Sedimente sollte durch smear slide- 
Analyse als ErgÃ¤nzun zur visuellen Kernbeschreibung verbessert werden. Die 
Analysen ermÃ¶gliche einen Ãœberblic Ã¼be die Textur, sowie Ã¼be die 
Zusammensetzung der Sedimente in mineralogischer und mikropalÃ¤ontologi 
scher Hinsicht. Die Beprobung erfolgte an den Hauptsedimenttypen aller 
GroÃŸkastengreife und Kastenlote. Ã¼be 1000 PrÃ¤parat wurden (mit Kanadabal- 
sam als Einbettungsmittel) angefertigt, etwas mehr als die HÃ¤lft sind bereits 
ausgewertet. Die PrÃ¤parat sind katalogisiert und im GEOMAR einzusehen. 
Generell zeichnen sich durch die bisher vorgenommenen Untersuchungen 
folgende Tendenzen ab: 
1) Die Textur der am hÃ¤ufigste beobachteten Sedimente weist diese als 
siltigen Ton (silty clay) oder tonigen Silt (clayey silt) mit jeweils unterschied- 
lichen Sandanteilen, die jedoch nach den smear slide-Untersuchungen meistens 
unter 10% liegen. lm Gegensatz zu diesen Ablagerungen fanden sich 
lagenweise Sande mit unterschiedlicher Zusammensetzung (Quarz, Foramini- 
feren, Gesteinsfragmente) und teilweise relativ geringen Silt- und Tonanteilen. 
2) Die mineralogische Zusammensetzung zeigt starke Dominanz von Quarz in 
den meisten untersuchten Sedimenten, vulkanisches Glas und Gesteinsfrag- 
mente treten in manchen Horizonten in den Vordergrund. FeldspÃ¤t sind 
regelmÃ¤ÃŸi jedoch nur in geringen Anteilen zu finden. AuffÃ¤lli ist das 
regelmÃ¤ÃŸi Auftreten opaker Minerale (genauere Identifikation war an Bord 
nicht mÃ¶glich in relativ hohen Anteilen bis zu 30%. Als weitere akzessorische 
Minerale wurden Amphibole, Olivine, Zirkone und Apatit (7) beobachtet. 
3) Der mikropalÃ¤ontologisch Befund zeigt, daÃ die Sedimente bis in 20-40 Cm 
Tiefe regelmÃ¤ÃŸ einen hohen Anteil an Mikrofossilien (Foraminiferen und 
Nannoplankton; Radiolarien, Diatomeen und Schwammnadeln) aufweisen. In 
den tieferen Kernabschnitten der Kastenlote fehlen insbesondere die kieseligen 
Biogene (Ausnahme s. Bericht von Molina-Cruz), Nannoplankton tritt nur 
gelegentlich in sehr geringen Anteilen auf, lediglich Foraminiferen erreichen 
auch in den Ã¤ltere Sedimenten Anteile, die deutlich Ã¼be 10% liegen und 
finden sich relativ regelmÃ¤ÃŸ mindestens in geringen Anteilen. 
Als Beispiel einer smear slide-Analyse ist die Auswertung von GKG und KAL 
von Station AWI 1875-718 angefÃ¼g (s. Abb. 31). Sie zeigt im GKG einen 
vergleichsweise extrem hohen Nannoplankton-Anteil an der Sedimentober- 
flÃ¤ch und in 2 cm Tiefe. In den tieferen Abschnitten des GKG sowie des KAL 
erreicht das Nannoplankton maximal 1% und fehlt in den meisten smear slides 
vÃ¶llig 
Die TexturverÃ¤nderunge im KAL zeigen drei deutliche Maxima im Sandgehalt, 
die jedoch durch verschiedene Komponenten verursacht sind. Bei 161 cm liegt 
ein foraminiferenreicher Horizont, bei 249 cm eine Quarzsandlage und bei 483 
cm eine durch Gesteinsfragmente charakterisierte Schicht. 
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Abb. 31: Beispiel einer smear slide-Analyse Station 187518. 
10. Zusammenfassung der wichtigsten Erkenntnisse 
1. Systematische Vermessungen der Bathymetrie und Sedimentverteilungen 
wurden im Bereich des Kolbeinsey-RÃ¼cken und der Vesterisbank durchgefÃ¼hrt 
Im Bereich des Kolbeinsey-RÃ¼cken wurden Einzelprofile aufgenommen, um 
die Position des Rifttales und des Einsatzes der Sedimentbedeckung festzule- 
gen. 
Der submarine Vulkan Vesterisbank nÃ¶rdlic von Jan Mayen wurde vollstÃ¤ndi 
kartiert. Der aus mehr als 3000 m bis auf ca. 133 m Wassertiefe aufsteigende 
Vulkankegel streicht mit seiner LÃ¤ngsachs etwa NE-SW (etwa parallel zu den 
magnetischen Anomalien), unterhalb von 1500 m Wassertiefe sind die Flanken 
des Vulkans von zahlreichen Nebenkegeln besetzt. Die Spitze von Vesterisbank 
lag aufgrund der glazialen MeeresspiegeltiefstÃ¤nd und der Subsidenz der 
umgebenden Kruste wÃ¤hren und nach Aufbau des GebirgskÃ¶rper betrÃ¤chtlic 
Ã¼be der MeeresoberflÃ¤che Mit dem OFOS-System wurden Gipfel und Flanken 
der Vesterisbank auf mehreren Profilstrecken am TV-Monitor beobachtet und 
durch die Aufnahme zahlreicher Farbdias dokumentiert (vulkanische Gesteine, 
Sedimentverteilungen, Benthos) . 
2. Das PARASOUND-System erlaubte eine umfassende, seismisch feinstrati- 
graphische Aufnahme der Sedimentverteilungen entlang der gesamten Expedi- 
tionsroute im EuropÃ¤ische Nordmeer. Eindringungstiefen von bis zu 70 m 
wurden beobachtet. Besonders im GrÃ¶nlandbecke wurden weite Gebiete 
vermessen, die von Sedimentwellen bedeckt sind und in denen sich die 
langfristige Wirkung erosiver und sedimentransportierender BodenstrÃ¶munge 
nachweisen lÃ¤ÃŸ 
3. Im gesamten Untersuchungsgebiet wurden hydrographische Stationen 
gefahren, in den eisbedeckten Gebieten zusÃ¤tzlic Beobachtungen Ã¼be den 
Transport von Sediment durch Meereis gesammelt. Am Kolbeinsey-RÃ¼cke und 
am Vesterisbank Seamount deuten frische KrustenÃ¼berzÃ¼ auf bis ins Rezente 
reichende hydrothermale AktivitÃ¤ten Hinweise auf eventuell noch aktiven 
Hydrothermalismus erwarten wir von den Untersuchungen der gewonnenen 
Wasserproben auf Mn, Fe und Methan. Alle wesentlichen Wassermassen des 
zentralen und westlichen EuropÃ¤ische Nordmeeres konnten beprobt werden. 
Die Eisbeobachtungen ergaben wesentlich weniger eingeschlossene Sedi- 
mente als erwartet und weiter nÃ¶rdlic beobachtet. 
4. Zwei Planktonprofile sind entlang von Schnitten Ã¼be die Wassermassen- 
grenzen vom zentralen EuropÃ¤ische Nordmeer bis an den grÃ¶nlÃ¤ndisch 
Kontinentalrand abgearbeitet worden. Die Wassermassen in der NÃ¤h der 
Eiskante waren durch besonders hohe Konzentrationen von Zooplankton 
(planktische Foraminiferen) gekennzeichnet. Im Eis wurden spezifische Diato- 
meenfloren beprobt. Erstmals sind Radiolarien in Sedimenten der Islandsee 
beschrieben worden. FÃ¼ das SYNPAL-Projekt wurden Planktonproben aus der 
WassersÃ¤ul und von der SedimentoberflÃ¤ch von beiden Schnitten gewonnen. 
5. Benthische Foraminiferen wurden an fast allen Stationen beprobt, um das 
NOSOFO-Profil zu erweitern. Ihre Verbreitung wird durch Nahrungsangebot, 
Wassermassenverteilung und StromverhÃ¤ltniss bestimmt. Von besonderer 
Bedeutung ist in diesem Zusammenhang das nÃ¶rdlich Profil Ã¼be den 
grÃ¶nlÃ¤ndisch Kontinentalrand und die Stationen auf der GrÃ¶nlan Fracture 
Zone. 
Pu//en/a bu//o/'des-Horizonte wurden in vielen Kernen als biostratigraphische 
Leithorizonte wiedergefunden und fÃ¼hrte zu einer ersten Datierung der Kerne. 
Vorkommen von Pu//en/a bu//o/des werden in engem Zusammenhang mit 
Bildung und Vorkommen von "brines" und ihrem EinfluÃ auf die Tiefwasserer- 
neuerung gesehen. 
6. Im Rahmen des Projektes "Boreale Flachwasserkarbonate" wurden umfang- 
reiche Beobachtungen und Beprobungen der Benthos-Vergesellschaftungen am 
Eggvingrunn sÃ¼dlic von Jan Mayen, auf dem Jan Mayen-Schelf und auf der 
Vesterisbank vorgenommen. Von besonderem Interesse waren "Schwammna- 
del-Buildups" auf einem strukturellen Hoch nÃ¶rdlic der Jan Mayen Fracture 
Zone, wo in den oberen Sedimentlagen Kieselspongien-Skleren-Filze ("Spiku- 
lite") gefunden wurden. Hart- und WeichbÃ¶de in fast allen Wassertiefen waren 
von Schwammfaunen besiedelt. Am Vesterisbank Seamount wurde eine 
tiefenabhÃ¤ngig Biozonierung des Benthos gefunden. Bei der systematischen 
Kartierung der Benthosverteilung werden die beim Einsatz des OFOS-Systems 
gewonnenen Serien von Bodenphotos wertvolle Dienste leisten. 
7. Im Laufe der Expedition konnte mit Hilfe von Dredgen und TV-Greifer eine 
umfangreiche Beprobung von "zero-age" Basalten des Kolbeinsey-RÃ¼cken 
und anderer vulkanischer Gesteinskomplexe durchgefÃ¼hr werden. Es wurden 
kompakte Pillow-Basalte, z. T. mit massiven Glaskrusten, blasenreiche VarietÃ¤ 
ten, Sheetflow-Basalte und pyroklastische Gesteine gesammelt. Vom 
Eggvingrunnen wurden hydrothermal Ã¼berprÃ¤g Basalte gedredgt. Das OFOS- 
System erlaubte eine umfangreiche Aufnahme der Formenvielfalt der Ober- 
flÃ¤ch der VulkanbÃ¶den Besonderes Interesse fanden auch die Vulkanite der 
Vesterisbank. 
8. Entlang von Profilen quer zur Achse des Kolbeinsey-RÃ¼cken wurden 
Sedimentverteilungen registriert und eine Sedimentbeprobung durchgefÃ¼hrt um 
einem eventuellen EinfluÃ hydrothermaler WÃ¤sse auf Sedimenteigenschaften 
(dabei vor allem auf den Chemismus von Foraminiferengehausen) nachzuwei- 
sen. 
9. In langen Sedimentkernen aus der unmittelbaren NÃ¤h der Vesterisbank 
wurden zahlreiche Aschelagen unterschiedlicher Ausbildung und MÃ¤chtigkei 
gefunden. Besonders auffÃ¤lli sind die Aschelagen in einem Kern, in dem vier 
nahezu identisch aufgebaute Tephra-Zyklen gefunden wurden, in denen jeweils 
3 dÃ¼nn Aschen zwischengeschaltet sind. Der Ãœberwiegend Teil der Asche 
besteht aus braunem Glas. Die Aschen dÃ¼rfte flachmarinen Eruptionen 
entstammen, die zyklischen Tephra-Sequenzen deuten auf einen sich wieder- 
holenden Ausbruchsmechanismus. Es gibt keinen Zweifel, daÂ die Asche von 
Vesterisbank stammen und eine vulkanische AktivitÃ¤ bis in die jÃ¼ngst 
geologische Vergangheit belegen. 
10. Die magnetische SuszeptibilitÃ¤ einer groÃŸe Anzahl langer Sedimentkerne 
wurde gemessen und die Kerne einer umfassenden Beprobung fÃ¼ palaomag- 
netische Analysen unterworfen. Mit Hilfe der vorlÃ¤ufige Daten Ã¼be die 
magnetische SuszeptibilitÃ¤ konnten die untersuchten Kerne stratigraphisch 
korreliert werden und bereits jetzt in bekannte Altersabfolgen aus der 
FramstraÃŸ und dem westlich EuropÃ¤ische Nordmeer eingehÃ¤ng werden. 
11. Lange Sedimentkerne (Kastenlot, Schwerelot, Kolbenlot) fÃ¼ palÃ¤o-ozeano 
graphische Untersuchungen wurden im Bereich des Kolbeinsey-RÃ¼ckens der 
Vesterisebank und des gesamten GrÃ¶nlandbecken gewonnen. Sie konnten mit 
Hilfe von Karbonat-Analysen, Grobfraktionsanalyse und smear slides vorlÃ¤ufi 
beschrieben und stratigraphisch eingeordnet werden. Einige der Kerne durch- 
teufen 0-lsotopenstadium 6. Es ist auffallend, daÂ die Kerne durchgÃ¤ngi 
eistransportiertes Material enthalten und damit wenigstens eine saisonale 
Eisdecke auch wÃ¤hren der Interglazialzeiten belegen. Die flachen Kerne von 
der GrÃ¶nlan Fracture Zone kÃ¶nne bereits nach ihrer makroskopischen 
Lithostratigraphie mit denen der FramstraÃŸ korreliert werden. 
12. Die Kerne aus grÃ¶ÃŸer Wassertiefen in der GrÃ¶nlandse sind ebenso wie 
die entsprechenden PARASOUND-Profile durch mÃ¤chtig Drift-Sedimente 
gekennzeichnet. Diese sind durch schnelle texturelle Wechsel und teilweise 
lebhafte Laminationen zu erkennen. Bei aller Vorsicht in der stratigraphischen 
Einstufung scheinen diese Sedimente doch die langfristige Existenz 
sedimenttransportierender BodenstrÃ¶munge und eines schnellen Was- 
seraustausches anzuzeigen. Da das GrÃ¶nlandbecke heute eines der wich- 
tigsten Gebiete der polaren Bodenwassererneuerung des gesamten Welt- 
meeres ist, kann aus diesen Sedimentkernen potentiell eine sehr wichtige 
Aussage Ã¼be die Geschichte der Bodenwasserzirkulation gemacht werden. Die 
Vorstellung eines eiszeitlichen, stagnierenden tiefen GrÃ¶nlandbecken ist in 
Anbetracht dieser Sedimentkerne nur schwer aufrechtzuerhalten. 
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13. STATIONSLISTE ARK Vll/1 1990 
Bremerhaven (8. Juni) - Oslo (9. - 10. Juni) - TromsÃ (9. Juli) 
Expedition Nr. 17 
Abkurzungen/abbrev.: AWI - Alfred-Wegener-Institut fÃ¼ Polar- und Meeresforschung 
BAG - Backengreiferlgrab sampler 
CTD - Conductivity Temperature Density (incl. Kranzwasser- 
schÃ¶pfer 
DRG - Dredge 
EMP - Eimerprobelbucket sample 
GIK - Geol.-Pal. Inst. und Museum, CAU-Kiel 
GKG - GroÃŸkastengreifer/bo core 
KAL - Kastenlotllong box core 
KOL - Kolbenlot/piston core 
N1S - NiskinschÃ¶pfer/Niski bottle 
OFOS - Ocean Floor Observation System 
PHN - Planktonhandnetz/plancton hand net 
PMU - Planktonrnultinetzlplancton multi net (63 um/300 um) 
SL - Schwerelot/gravity core 
N G  - TV - Greifer/TV - grab 
UTC - Universal Time Coordinated (GMT) 
* 
- Zeitpunkt der Bodenberuhrung, bzw. grÃ¶ÃŸt Tiefeltime of 
sampling resp. greatest depth 
Nr. Datum Zeit* St.. nr. Geogr. Koord. Wasser GerÃ¤ Eindringe Gewinn Salin. Wasser Bemerkungen 
# 1990 UTC AWI Breite LÃ¤ng Tiefe (m) Tiefe (m) (m) (%o) Temp. 
(ON) (OE) (Â¡C 
001 07.6. PARASOUND und HYDROSWEEP - Survey (Profil 1) 
19.20 von 057 43.000 008 43.000 
23.19 nach 058 00.000 009 43.000 169 
002 13.6. 06 08 1838-1 065 00.016 001 00 112 2427 CTO max 30 3491 8 46 Testlauf 
06.13 1838-2 065 00.103 000 59.897 2708 CTD max. 2530 34.91 846 10 Proben 
06.40 1838-3 065 00.103 000 59.856 2881 PHN Oberfl. 34.91 8.46 
07.00 1838-4 065 00.163 000 59.703 2895 EMP Oberfl. 34.92 8.5 
07.55 1838-5 065 00.289 000 59 894 2981 PMU max. 500 34.93 8 36 6 Proben. 63 pm 
08.33 1838-6 065 00.456 000 59.706 2981 NIS max. 50  34.93 8 36 
08.45 1838-7 065 00.489 000 59.737 2981 NIS max. 50 34.93 8 3 
Nr. Datum Zeit" St.. nr. Geogr. Koord. Wasser Gerat Eindringe Gewinn Salin. Wasser Bemerkungen 
# 1990 UTC AWI Breite LÃ¤ng Tiefe (rn) Tiefe (rn) (rn) 
ON) (Â¡W 
003 15.20 1839-1 065 29.866 003 59.855 3103 CTD rnax. 30 
1527 1839-2 065 29.866 003 59.855 3103 CTD rnax. 3000 
15.30 1839-3 065 29.866 003 59.855 3103 PHN Oberfl. 34.84 
15.40 1839-4 065 29.872 003 59.389 3103 EMP Oberfl. 34.84 
17 02 1839-5 065 29.936 003 58.995 3090 PMU rnax 500 
17.35 1839-6 065 29.827 003 59.051 3088 NIS rnax 100 
004 14.6. 06 00 1840-1 066 39.997 008 00.121 1684 PMU rnax. 500 
0606 1840-2 066 39 920 007 59.686 1679 PHN Oberfl. 
06 11 1840-3 066 39.920 007 59 686 1679 EMP Oberfl. 
005 1724 1841-1 06829917 01159.782 1845 PMU rnax 500 
17.25 1841-2 068 29.917 011 59 782 1845 PHN Oberfl. 
17.33 1841-4 068 29 906 01 1 59.689 1842 EMP Oberfl 
006 15.6. PARASOUND und HYDROSWEEP - Survey (Profil 2) 
0153 von 069 26000 015 01.400 1444 33.12 2.90 
06 53 nach 069 29,510 016 50.1 10 1037 32 96 0.68 
08.05 1842-1 069 28.030 016 31.830 1002 CTG rnax 900 
08.12 1842-2 069 28.030 016 31.830 1002 PHN Oberfl. 
1842-3 069 27.930 016 32.950 995 EMP Oberfl. 




7.81 10 Proben 
7 83 6 Proben. 63 prn 
7.83 






10 12 1842-5 069 27 780 016 31 490 982 GKG 0.43 0.43 33.01 0.60 
11.14 1842-6 06927,75601631.515968 KAL 3.60 3.14 3336 1.07 
09.20 1842-7 069 28.110 016 32.500 996 NIS rnax. 80 32.70 0.50 3 Proben 
12.10 1843-1 069 28090 016 23.160 952 CTD rnax. 920 33.79 2 13 
13.32 1843-2 069 28.1 10 016 22.930 943 GKG 0.405 0.405 33.90 2.02 
14.29 1843-3 069 28,100 016 22.900 943 KAL 3.20 1.63 33.80 2.08 
1844-1 Gredge gefahren DRG 1000 
16 00 von 069 27 889 015 59 496 1226 (kg) 34 19 2.36 
17.02 nach 069 27.790 015 56.892 992 34 19 2.36 
18 27 1845-1 069 27.695 015 46.952 922 KAL 0 0 34.07 2.72 leer an Deck 
19.14 1845-2 069 27 677 015 45.771 922 GKG 0.44 0.44 34.04 2.71 , 
20 03 1845-3 069 27.573 015 45.293 922 KAL 5.10 2.83 34.02 2 66 
21.24 1846-1 069 26.507 015 18.155 1423 KAL 5 20 3.52 34.48 3 07 
22.42 1846-2 069 26.500 015 18.049 1425 GKG 0 0 34.69 2.95 leer an Deck 
23.29 1846-3 069 26.517 015 17.775 1427 GKG 0.42 0 42 34 57 3.19 
Nr. Datum Zeit* St.. nr. Geogr. Koord. Wasser Gerat Eindringe Gewinn Salm. Wasser Bemerkungen 
# 1990 UTC AWI Breite LÃ¤ng Tiefe (rn) Tiefe (rn) (rn) (%.,) Temp. 
(ON) (Â¡W (Â¡C 
012 16.6. 1847-1 Dredge gefahren DRG 100 
von 069 39.580 015 32.330 1014 (kg 
nach 069 40.160 015 33.130 986 
1848-1 Dredge gefahren DRG 700 
von 069 48.530 015 42.050 11 16 (kg) 
nach 069 48.240 015 40.770 980 
1848-2 069 48.110 015 38.980 1189 NIS rnax. 750 
1848-3 069 47.450 015 38320 1182 CTD 1000 
PARASOUND Und HYDROSWEEP - Survey (Profil 3) 
von 070 22.735 016 19.559 986 
nach 070 00.000 014 54.000 1129 
1849-1 070 08.347 015 23.818 1199 CTD rnax. 1196 
1849-2 070 08 313 015 23.613 1213 NIS rnax. 100 
21.28 1849-3 070 08486 015 23 876 1193 GKG 0 
1850-1 Dredge gefahren DRG 
22.39 von 070 07.080 015 17.800 1346 
23,57 nach 070 07.230 015 19.060 1250 
17.6. 1851-1 Dredge gefahren DRG 
02.20 von 070 13.940 015 44.660 1046 
02.54 nach 070 13.640 015 43.540 705 
018 17.6. 04.05 1852-1 070 15.220 015 49.430 1105 GKG 0.45 
04.51 1852-2 070 15.690 015 49.780 1117 KAL 6.00 
019 1853-1 Dredge gefahren DRG 
07.01 von 070 20.400 015 23.190 937 
08.16 nach 070 20.020 015 25,210 811 
1853-2 Dredge gefahren DRG 
09.23 von 070 20.060 015 23.800 925 
11.10 nach 070 20.350 015 24.100 821 
1854-1 Dredge gefahren DRG 
1357 von 070 26.590 014 48.385 1168 
14.50 nach 070 26.902 014 46 572 961 
33.65 1.74 
33.65 1 74 
33.65 1 74 4 Proben 
33.66 1.98 4 Proben 
34.38 1.94 10 Proben 
33.89 1 96 
0 33 76 2 02 leer an Deck 
1000 
(kg) 34 29 2 64 abgerissen 4 
34.29 2.64 verloren 
1 
(kg) 34.29 2.64 
34.29 2.64 
Nr. Datum Zeit" St.. nr. GeOQr. Koord. Wasser Gerat Eindringe Gewinn Salin. Wasser Bemerkungen 
# 1990 UTC AWI Breite Lange Tiefe (rn) Tiefe (rn) (m) Temp. 
("NI ('W) ("C) 
021 PARASOUND und HYDROSWEEP - SUNey (Profil 4) 
16 19 von 070 22.052 014 20.350 987 33 93 3.20 
19.42 nach 070 47.200 014 50.000 1583 33 94 1 82 
022 21.45 1855-1 070 36.043 014 36.812 1855 GKG 0.39 0.39 34.02 1.46 
22.50 1855-2 070 36.050 014 36.666 1857 KAL 0 0 34.22 1.19 verbogen 
023 18.6. 00.56 1856-1 070 38.560 014 27 330 634 CTD rnax. 631 34.30 2.10 
1856-2 070 38.480 014 27.130 670 GKG 0.42 
1856-3 Dredge gefahren DRG 1500 
von 070 37.430 014 31.580 1001 
nach 070 37.830 014 31.1 10 754 
1857-1 070 28820 014 30.380 908 GKG 0.38 
1857-2 070 28,820 014 30 400 901 KAL 4 70 
PARASOUND und HYDROSWEEP - SuNey (Profil 5) 
von 071 03.000 013 42.840 611 
nach 070 56.650 014 05.710 747 
1858-1 Dredge gefahren DRG 
von 070 57.121 014 04.124 735 
nach 070 56.346 014 03.261 689 
PARASOUND und HYDROSWEEP - SUNey (Profil 6 )  
von 070 57.430 014 03.250 698 
nach 071 00.840 013 54.030 336 
1859-1 070 59.54 3 013 56.380 391 GKG 0 
1860-1 Dredge gefahren DRG 500 
von 070 59 264 013 58.354 404 
nach 070 59.370 013 58,323 362 





(kg) 34.51 197 nur Sediment 
34.48 1.85 
o 34.38 2.04 verbeult + leer 
PARASOUND und HYDROSWEEP - Survey (Profi! 7) 
18.58 von 070 56 494 013 00 10033.1 
19 20 nach 070 56.240 013 00.200 180 
Nr. Datum Zeit* St,. nr. GeoQr. Koord. Wasser Gerat Eindringe Gewinn Salin. Wasser Bemerkungen 
# 1990 UTC AWI Breite LÃ¤ng Tiefe (m) Tiefe (m) (m) (%..) Temp. 
(ON) ("W) 
PARASOUND und HYDROSWEEP - Survey (Wh. Pr. 7) 
von 070 56.600 013 OO.OOO 27 
nach 070 56 210 013 05.900 201 
1861-1 Dredge gefahren DRG 
von 070 56.245 013 00.764 29 
nach 070 56.242 013 01.691 41 7 
1861-2 Dredge gefahren DRG 
von 070 56.188 013 00.91 1 32 2 
nach 070 56.188 013 00 839 32 5 
1861-3 Dredge gefahren DRG 
von 070 56.220 013 01.028 37.5 
nach 070 56.259 013 00 95 35.1 
PARASOUND und HYDROSWEEP - Survey (Profil 8) 
von 071 15.400011 01.300 367 
nach 071 22.310 011 17.190 425 
1862-1 Dredge gefahren DRG 
von 071 19.200 01 1 08.990 542 
nach 071 19.470 01 1 09.400 465 
PARASOUND und HYDROSWEEP - Survey (Profil 9) 
Von 070 19440 008 31.328 385 8 
nach 070 19.150 008 37.980 390 
1863-1 Dredge gefahren DRG 
von 070 19.240 008 35.780 398 
nach 070 19.150 008 37 980 390 
1864-1 070 18.954 008 39.175 458.3 GKG 0.1 
PARASOUND und HYDROSWEEP - Survey (Profil 10) 
von 070 32.509 008 49.849 188 
nach 070 27.085 008 59.583 853.4 
1865-1 070 32.288 008 49.546 203.5 GKG 0.19 
0 
(kg) 34 72 0.80 kopfÃ¼be und leet 
34.72 0 82 an Deck 
0 
(kg) 34 72 0 77 gerade und leer 
34.73 0 73 an Deck 
30 
(kg) 34.75 0 69 
34.72 0.80 
500 
(kg) 3421 2 13 
34.28 2.29 
500 
(kg) 34 62 2 3 
34.62 2.23 
Nr. Datum Zeit* St.. nr. Geogr. KOOrd. Wasser GerÃ¤ Eindringe Gewinn Salin. Wasser Bemerkungen 
# 1990 UTC AWI Breite LÃ¤ng Tiefe (m) Tiefe (m) (m) (%,) Temp. 
(ÃˆN ("W) (Â¡C 
038 1866-1 Dredge gefahren DRG 200 
22 35 von 070 30.455 008 53 375 504 (kg) 34.65 2.72 
23.30 nach 070 30 860 008 52 744 339 34.66 2.76 
039 20.6. PARASOUND und HYDROSWEEP - Survey (Profil 11) 
00.46 von 070 39.000 009 07.600 169 34,67 2.83 
02.03 nach 070 46,350 008 49.550 81 34.58 1.92 
040 OFOS - Survey OFOS 
02.52 von 070 46.420 008 49,770 83 
05 06 nach 070 44.510 008 54.220 83 
040 OFOs - Survey OFOS 
(a) 06.07 von 070 42.630 008 58.700 91 
06.38 nach 070 42.430 008 59.620 88 
040 OFOS - survey OFOS 
(b) 07.25 von 070 40 460 009 03.730 131 34.60 180 
07.41 nach 070 40.310 009 04.150 135 34.63 1.83 
041 20.6. 08.25 1867-1 070 40.600 009 03.900 122 GKG 0.15 0.15 34,62 182 
09.17 1868-1 070 44,800 008 53.620 78 GKG 0.15 0 15 34.97 1.80 
09.38 1869-1 070 45 550 008 51.550 49 GKG 0 0 34.81 1 82 leer an Deck 
09.50 1869-2 70 45.960 008 50.560 63 GKG 010 34.80 1.80 schrag einge- 
drungen 
10.1 1870-1 070 46.370 008 49.840 90.5 GKG 0.30 34.82 1.79 schrÃ¤ einge- 
drungen 
1871 -1 Dredge gefahren DRG o 
10.33 von 070 46.350 008 49.870 91 (kg) 34.61 1.87 Sicherung 
abgerissen 
10 52 nach 070 45.610 008 45.590 51 34.61 1.88 
18.40 1872-1 070 45.298 005 32.159 2399 NIS max. 1950 35.09 725 7 Proben 
18.1 1872-2 070 45.220 005 31.310 2403 EMP (OberflÃ¤che 35.09 7.28 
19.39 1872-3 070 45.300 0 05 29.220 2390 PMU max. 500 35.07 7.17 5 Proben 
20.37 1872-4 070 45.510 005 26.320 2389 CTD max. 2000 35.08 7.16 9 Proben 
21.42 1872-5 070 45.760 005 25000 2387 PMU m a x  350 35.0 7.08 abgebrochen wg. 
Defekt 
044 21.6. 10.25 1873-1 072 18.020 01 1 18.160 2109 GKG 0.41 0.41 33.95 2 02 
11.45 1873-2 072 18.030 011 17.740 211 1 KAL 6.50 6 24 33.89 2.00 
Nr. Datum Zeit* St.. nr. Geogr. Koord. Wasser GerÃ¤ Eindringe Gewinn Salin WasserBemerkunyen 
# 1990 UTC AWI Breite LÃ¤ng Tiefe (m) Tiefe (m) (rn) (%,) Ternp. 
(ON) ('W) 
045 PARASOUND und HYDROSWEEP - Survey (Profil 12) 
14.41 von 072 15.990 012 36.040 2412 33.57 1.70 
16.43 nach 072 29.400 012 36.200 506 32.69 0.45 









rnax. 1950 33.32 
(OberflÃ¤che 33.17 
(OberflÃ¤che 33 16 
rnax. 500 33.14 
rnax. 2200 3378 
rnax. 100 33 24 
0.54 0.54 33.33 
6.40 5.74 33 28 
1.67 7 Proben 
1 98 
2.02 
1.97 5 Proben 
1.38 10 Proben 
1.92 1 Probe 
2 01 
2.02 
05.52 1876-1 072 48.440 012 46.350 2592 GKG 0.42 0.42 32.56 -0 98 
07 25 1876-2 072 48.460 012 47.220 2594 KAL 0 0 32.57 -1 00 verbogen 
09.27 1876-3 072 48.680 012 48.940 2601 KAL 5.10 4.93 32.57 -1.05 
18.49 1877-1 072 28.710 013 04.340 2649 GKG 0.42 0.42 32.33 -0.98 
18.45 1877-2 072 28.090 013 03.410 "dirty ice" - Proben (slurp and spoon sarnples), bis 20.40 Uhr 
20.20 1877-3 072 28.560 013 06.470 2647 KAL 6.80 6 56 31.00 -0.48 
050 23.6. 07.28 1878-1 07315.060 009 00.150 3084 CTD rnax 3077 32.64 009 9 Proben 
09.30 1878-2 073 15.100 009 00.940 3038 GKG 0.475 0.475 32.82 0 04 
11.14 1878-3 073 15.330 00900.740 3048 KAL 5.10 4.80 32.06 0 17 
05 1 14.40 1879-1 073 29.700 009 11.500 468.1 CTD rnax 461 32.68 -0.10 9 Proben 
052 23.6. PARASOUND und HYDROSWEEP - Survey (Profil 13) 
15.38 von 073 29.900 009 11.600 367 
24.6. 00.01 nach 073 35.700 009 03.800 1884 
PARASOUND und HYDROSWEEP - Survey (Profil 14) 
01.12 von 073 28.800 009 22.500 1971 
08.20 nach 073 28.000 008 53.600 2389 
OFOS - survey OFOS 
0910 von 073 31.611 009 07.147 131 2 
11.33 nach 073 32.880 009 04.180 350 
Nr. Datum Zeit" St . nr. Geogr Koord. Wasser GerÃ¤ Eindringe Gewinn Salin. Wasser Bemerkungen 
# 1990 UTC AWI Breite LÃ¤ng Tiefe (m) Tiefe (rn) (m) (%Ãˆ Temp. 
(ON)  ('W) (Â¡C 
OFOS - Survey OFOS 
12.57 von 073 31.690 009 06880 295 
14 18 nach 073 30.970 009 09.140 
054 15.35 1880-1 073 31.040 009 09.340 278 GKG 0 0 32.51 -0.32 
(a) 16.30 1880-2 073 30.940 009 09.510 309 GKG 0 0 32.46 -0.33 
17.24 1880-3 073 32.800 009 04.770 333 GKG 0.27 0.27 32.46 -0.31 
18.43 1880-4 073 31.100 009 08.600 308 CTD max. 320 32.45 -0.31 9 Proben 
1880-5 Dredge gefahren DRG 20 
19.39 von 073 31.040 009 08.590 331 8 (kQ) 3267 -0.31 
20.15 nach 073 31.250 009 08.690 180 32.68 -0.30 
054 1880-6 Dredge gefahren DRG 200 
(0) 20.49 von 073 31.730 009 07.080 163 (kg) 32.62 -0.31 
21 00 nach 073 31.770 009 07.230 147 32.61 -0.32 
Ausfahrt 1 mit POLARFUCHS ("dirty ice"), 12.30 - 18.10 Uhr 
14.05 1881-1 073 29 800 009 09.900 1 spoon, 1 ice-core 33.00 -0.2 
14.50 1881-2 073 29.700 009 16.000 2 slurp - sample 33.00 -0.2 
16.55 1881-3 073 30.000 009 17.100 2 shovel. 1 Spoon 33.00 -0.2 
055 PARASOUND und HYDROSWEEP - Suwey (Profil 15) 
21.54 Von 073 28.000 008 53.700 3072 32.71 -0.36 
25 6. 07.30 nach 073 35.600 008 19.500 3162 32.73 -0.34. 
056 10.54 1882-1 073 35 520 008 23.800 3169 GKG 0.17 0 1 7  32.58 -0.36 
12.51 1882-2 073 35.960 008 19290 3175 KAL 7.55 6.50 32.96 -0.34 
Ausfahrt 2 mit POLARFUCHS ("dirty ice"), 10.14 - 21.40 Uhr 
10 25 1883-1 073 31.000 008 52.600 Sedimentfallen ausgesetzt, spoon sample 
15.25 1883-2 073 29.700 008 56.300 shovel sampie, siurp sampie, ice core 
17 05 1883-3 073 32.300 009 00.400 siurp sampie 
20.35 1883-4 073 30.450 008 63.340 Sedimentfallen aufgenommen 
057 OFOS - Survey OFOS 
15.51 von 073 35.510 009 02.420 1693 
18.21 nach 073 37.210 009 02.370 2188 
Nr. Datum Zeit* St.. nr. Geogr. Koord. Wasser GerÃ¤ Eindringe Gewinn Sahn. Wasser Bemerkungen 
# 1990 UTC AWI Breite LÃ¤ng Tiefe (rn) Tiefe (rn) (rn) (%.J Ternp. 
(ON) ('W) ("C) 
1884-1 Dredge gefahren DRG 20 
20.28 von 073 36.450 009 02.580 2040 (kg) 32.74 -0.30 
20.55 nach 073 35.850 009 03.390 1846 32.57 -0.30 
058 26.6. PARASOUND und HYDROSWEEP - Survey (Profil 16) 
00.22 von 073 35.800 008 19.800 3222 32.34 -0 29 
05.40 nach 073 33.500 009 42.200 2964 32.41 -033 
059 26.6. 1885-1 TV  reifer TVG 0 
07.57 von 073 35.900 009 02.800 1669 (kg) 32.42 -0 62 
08.27 nacn 073 35.9000 009 02 6001718 32 36 -0 70 
09.18 1885-2 073 35,530 009 02.860 1686 CTD rnax, 1677 32.28 -0.80 9 Proben 
1885-3 TV - Greifer TVG 
11.13 von 073 35.840 009 02.510 1668 
11.27 nach 073 35.840 009 02.510 1660 
100 
(kg) 32.48 -0 24 
32.51 -0.26 
1886-1 TV - Greifer TVG Oberfl sediment 
13.35 von 073 36.750 009 02.530 1909 
15.11 nach 073 36.190 009 02.810 1983 
17.15 1886-2 073 32.490 009 04.940 281 GKG 0 
17.35 1886-3 073 32.290 009 05 220 260 GKG 0.18 
OFOS - Survey OFOS 
18.42 von 073 30.830 009 10.500 167 
20.21 nach 073 32.000 009 11.450 742 
21.06 1887-1 073 31.440 009 11.980 296 BAG 
062 22.16 1888-1 073 30.100 009 08.800 598 CTD rnax. 584 
063 27.6. PARASOUND und HYDROSWEEP - Survey (Profil 17) 
00.28 von 073 33.500 009 42400 2364 
05.16 nach 073 23.500 009 57 580 2389 
064 1889-1 Dredge gefahren DRG 
09.00 von 073 31.480 009 11.890 263 
09.36 nach 073 31.129 009 12 860 361 
Ausfahrt 3 mit POLARFUCHS ("dirty ice"), 09.30 - 23.00 Uhr 
32.58 -0.25 
3259 -025 
0 32.65 -0 29 leer an Deck 
0.18 32.86 -0.97 
33.46 -0.30 9 Proben 
3 
(kg) 33.65 -033 
33.12 -039 
10.50 1890-1 073 30.050 009 17,500 Sedirnentfallen ausgesetzt, spoon sarnple 
1890-2 073 31.000 009 20.000 shovel sarnple. 2 ice cores 
Nr. Datum Zeit* St . nr. Geogr. Koord. Wasser GerÃ¤ Eindringe Gewinn Salin Wasser Bemerkungen 
# 1990 UTC AWI Breite LÃ¤ng Tiefe (m) Tiefe (m) (m) (%d Temp. 
(ON) (Â¡W (Â¡C 
20.10 1890-3 073 30.840 009 24 570Sedimentfallen eingeholt 
1891-1 
OFOS - Survey. # 1 OFOS 
11.26 von 073 30.960 009 09 600 276 
14.1 1 nach 073 28.870 009 12 500 854 
OFOS - survey, # 2 OFOS 
15.01 von 073 27.800 009 15.780 743 
17 16 nach 073 26.050 009 16.290 1339 
1891-2 TV - Greifer TVG 100 
20.10 von 073 31.890 009 11.540 657 (kg) 32.37 -0.34 
20.12 nach 073 31 860 009 11.790 551 32.45 -0.32 
1891-3 TV - Greifer, # 1 TVG 0 
21 .04 von 073 32.000 009 11.500 739 (kg) 3253 -0.19 
21.29 nach 073 31.850 009 12.090 516 32 48 -0.29 
TV - Greifer. # 2 TVG 100 
21.49 von 07331.94000912,100655 (kg) 32.20 -0.04 
2201 nach 073 31.940 009 12.260 615 32.32 +0.12 
28.6. 1891-4 TV - Greifer TVG 75 
00.13 von 073 27.590 009 16.060 739 (kg) 32.42 +O 18 
00 35 nach 073 27.520 009 16160 827 32.33 +0.15 
066 28.6. PARASOUND und HYDROSWEEP - Survey (Profil 18) 
01.23 von 073 27.800 009 15.600 744 32.30 -0.26 
11.21 nach 073 23.780 008 12.880 3247 32.41 -0.24 
067 16.23 1892-1 073 44.050 009 37.520 3125 GKG 0.28 0 28 32.29 -0.68 
17.59 1892-2 073 44.030 009 37.310 3127 KAL 0 o 32.49 -0.48 leer an Deck 
19.44 1892-3 073 44.060 009 41.1703002 KAL 4.50 4.36 32.47 -0.47 verbogen 
068 29.6. PARASOUND und HYDROSWEEP - Survey (Profil 19) X - Fahrt 
05.01 von 074 49.500 010 05.400 32.39 -0.10 
07.48 nach 074 49.500 010 05.400 32.48 -0.19 
09.47 1893-1 074 52.060 010 06.570 3245 GKG 0.39 0.39 33.09 -0.09 . 
11.09 1893-2 074 51.990 010 06.290 3225 KAL 0 0 33 10 -0.10 verbogen 
Nr. Datum Zeit* 
# 1990 UTC 
st.. nr. 
AWI 
Qeogr. Koord. Wasser Gerat Eindringe Gewinn Satin. Wasser Bemerkungen 
Breite Lange Tiefe (rn) Tiefe (m) (m) (%i) Ternp. 
(ON) (Â¡W ("C) 
075 49890 008 11.460 2000 NIS max.1500 32 80 -0.88 7 Proben 
075 49.640 008 12.760 1990 PMU rnax. 500 32.91 -0.74 5 Proben 
075 49630 008 12.800 1990 PHN OberflÃ¤ch 32.75 -0 80 
075 49.510 008 '3.370 1988 CTD rnax 1800 32.70 -0 75 9 Proben 
075 49510 008 13.370 1988 PMU max 60 32.84 -0 73 5 Proben 
075 49.050 008 14.940 1982 NIS max. 70 32.78 -0.74 1 Probe 
075 48.830 008 15.480 1992 GKG 0.415 0 415 32 69 -0.79 
075 48.510 008 16.790 1970 PMU rnax 1000 32 73 -0.81 5 Proben 
075 48.180 008 18.010 1975 KAL 5 20 4.50 32.74 -0.81 
075 49.760 008 11.530 Schlauchbooteinsatz "dirty ice" (ShOVel and slurp sarnpies. 
2 ice cores) bis 02.48 Uhr 
PARASOUND und HYDROSWEEP - Survey (Profil 20) 
von 075 27.200 007 24.400 3356 32.51 -021 
nach 075 25 000 007 19.600 3369 32.46 -0 18 
075 25.000 007 19.700 3355 NIS 2500 32.46 -0 11 
075 25 010 007 19.700 Schlauchbooteinsatz "dirty ice" bis 15 20 Uhr 
075 24.900 007 19.700 3355 PHN OberflÃ¤ch 32 60 -0 80 1 Probe 
075 24900 007 19.900 3359 PMU max. 500 32.58 -0.03 5 Proben 
075 24.000 007 19.000 3358 EMP OberflÃ¤ch 32 61 -0.38 
075 24.800 007 18,700 3356 CTD max. 500 32.52 -0.33 
075 24.200 007 18 600 3360 PMU 60 32 60 -0 26 
075 24800 007 18.600 3358 NIS rnax. 100 32.04 -0.17 2 Proben 
075 24,800 007 18 600 3358 GKG 0.38 0 38 32.10 -0.22 
075 24.700 007 18 700 3358 PMU rnax, 1000 32.36 -0.15 5 Proben 
075 24,800 007 19.700 3354 KAL 0 0 32.10 009 Klappe verklemmt 
075 24.659 007 19.020 3328 KAL 3.40 3.19 32.03 0 36 
1896-1 075 18,000 006 29.700 3492 PMU max. 1000 31.82 -0.205 Proben, 300prn 
1896-2 075 18.130 006 29.870 3492 PHN Oberflache 32.01 -0.30 
1896-3 075 18.150 006 29.800 3492 EMP OberflÃ¤ch 31.87 -0.30 
1896-4 075 18.200 006 29.800 3492 CTD max 500 31.72 -0.29 10 Proben 
1896-5 075 18.450 006 29.530 3492 PMU rnax 500 31.74 -0.27 5 Proben, 63 um 
1897-1 075 15.000 005 50.200 3553 PMU rnaX, 500 31.86 -0.33 5 Proben. 63 pm 
1897-2 075 15.000 005 50.200 3553 PHN OberflÃ¤ch 31.84 -0.32 
1897-3 075 14.960 005 50.200 3353 CTD max. 500 31.76 -0.29 
1897-4 075 14.960 005 50.200 3354 EMP OberflÃ¤ch 31.76 -0.29 
Nr. Datum Zeit* St.. nr. Geogr Koord Wasser Gerat Eindringe Gewinn Salin. Wasser Bemerkungen 
# 1990 UTC AWI Breite Lange Tiefe (rn) Tiefe (rn) (m) (%") Ternp 
(ON) ("W) (Â¡C 
05.02 1897-5 075 14.960 005 50.180 3524 PMU rnax. 1000 31.84 0.32 5 Proben. 300 Vrn 
073 01.7. 08 23 1898-1 074 59.700 004 59.340 3593 NIS rnax 2500 33.28 +11 8 Proben 
74 59 660 004 59.210 3555 PMU man. 500 33.28 2.04 5 Proben, 63 prn 
074 59.500 004 58.200 3594 CTD rnax. 3200 33.60 217 
074 59 540 004 59.060 3554 PHN OberflÃ¤ch 3358 218 
074 59.600 004 58770 3555 EMP Oberflache 33.54 2.25 
074 59.140 004 57.940 3595 GKQ 0.20 0.20 33 62 2.31 
074 59.050 004 56.720 3559 PMU rnax. 1000 33.45 2 3 5 Proben. 300 prn 
074 58.840 004 56.600 3596 SL o o 33.32 2.3 verbogen 
074 46 950 003 47.350 3608 PMU rnax 1000 34.41 0.29 4 Proben, 300 prn 
074 47.430 003 47,310 3638 CTD rnax. 500 34 19 1.62 9 Proben 
074 47.840 003 46.350 3604 PM rnax. 500 34.20 1.61 5 Proben 
074 32.000 002 19.190 3543 PMU r n w .  500 34.49 2.36 5 Poben. 63 prn 
074 32.200 002 19.080 3544 EMP OberflÃ¤ch 34.40 2.36 
074 32.100 002 19 180 3544 PHN OberflÃ¤ch 34.43 2.34 
074 31 980 002 18.890 3512 CTD rnax 500 34.42 2.34 9 Proben 
074 31 860 002 19.730 3523 PMU max. 1000 34.37 2 30 5 Proben, 300 u m  
074 31.700 002 20 270 3546 SL 4.90 4.70 34.33 2.29 
074 31680 002 20.120 3538 GKG 0 5 4  0.54 34.41 2.29 
074 31.690 002 20.720 3546 KOL 9.90 9.79 34.29 2.28 
074 32.120 002 23,480 3573 NIS rnax. 1500 34,25 2.28 9 Proben 
075 56.560 003 44.370 3588 GKG 0.37 0 37 32.76 0.7 
075 56.508 003 44 021 3559 KAL 6.60 6.40 3386 0 76 
077 26 200 005 45.600 423 NIS rnax. 350 32.72 -1.14 4 Proben 
077 26.900 005 45.700 422 CTD rnax. 350 32.28 -1.20 
077 25.650 005 45.910 421.8 GKG 0.30 0.30 31.91 -1.33 
077 25.500 005 45.900 422.5 SL 0 0 32.04 -1.31 
077 26.200 005 45.600 Eisprograrnrn "dirty ice" (2 slurp sarnples) bis 14.19 Uhr 
077 16.620 005 01 260 1182 GKG 0.41 0.41 32.33 -1.37 
077 16.500 005 00.600 1192 KAL 3.50 3.50 32.03 -1.04 
077 05.140 003 59.280 1795 GKG 0.30 0.30 32.66 -0.62 
077 04.760 003 58.830 1786 KAL 4.40 4.35 32.56 -0.64 
21.59 1904-3 077 05.180 003 58.600 Schlauchbooteinsatz "dirty ice" bis 23.40 Uhi 
Nr. Datum Zeit* St.. nr. Geogr. Koord. Wasser GerÃ¤ Eindringe Gewinn Satin. Wasser Bemerkungen 
# 1990 UTC AWI Breite LÃ¤ng Tiefe (m) Tiefe (rn) (rn) (%.J Ternp. 
(ON) ("W) (Â¡C 
080 047. 02 10 1905-1 076 55 130 003 23.010 1761 GKG 0.395 0.395 32 05 0.09 
03.10 1905-2 076 55.510 003 22.340 1769 KAL 5.00 4.81 32 23 0.12 
07.10 1906-1 076 50.520 002 09.000 2990 GKG 0.37 0.37 33.87 1.43 
09.29 1906-2 076 50.180 002 09.190 2939 KAL 6.80 6 52 33.93 1 48 
OFOS - survey OFOS 
13.29 von 076 19 180 001 35.500 1914 
17.26 nach 076 22.020 001 40.790 2940 
1907-1 Dredge gefahren DRG 
1912 von 07621700 001417001934 
19 30 nach 076 21 500 001 42 800 2235 
1907-2 Dredge gefahren 
21.15 von 076 20000 001 35.400 2124 
21 40 nach 076 19.800 001 35.700 2031 
1907-3 Dredge gefahren 
23.34 von 076 22 070 001 46,660 2807 
05.7. 00.26 nach 076 22.100 001 45.630 2593 
DRG 
DRG 
083 03.01 1908-1 076 19.250 001 04 340 2497 GKG 0.42 0.42 34.20 2 97 
04.22 1908-2 076 19.050 001 05.170 2504 KAL 5.90 5.69 34 11 2 95 
084 PARASOUND und HYDROSWEEP - Sutvey (Profil 21) 
(a) 05.22 von 076 19.030 001 03.620 2501 34.06 3 10 
09 39 nach 076 00 000 001 30.000 3762 34.18 3 0 9  
084 11.22 1909-1 076 06.340 001 00.330 2488 GKG 0.42 0.42 3459 3.29 
(b) 
085 17.06 1910-1 075 37.000 001 19.000 2448 GKG 0.49 0.49 34.62 3.22 
18.15 1910-2 075 37.000 001 20.000 2454 KAL 6.80 6.61 34.62 2.98 
086 2247 1911-1 075 03 500 002 58.500 2326 GKG 037 037 34 59 4 10 
06.7. 00.08 1911-2 075 03.880 002 57.310 2375 SL 5 50 5.22 34.62 4.09 
01.58 191 1-3 075 03.500 002 58.780 2325 KOL 10.30 9.79 34.61 3 58 
087 06.5 1912-1 074 33.060 002 46.750 3718 NIS rnax. 3000 34.68 2.82 8 Proben 
08 35 1912-2 074 35,980 003 00.100 3755 PMU rnax 500 34.66 2.81 5 Proben, 63 prn 
Nr. Datum Zeit* st.. nr. Geogr. Koord. Wasser GerÃ¤ Einciringe Gewinn Satin. Wasser Bemerkungen 










OberflÃ¤ch 34.67 2 81 
max. 3000 34 66 2 81 9 Proben 
max. 3000 34.68 2.83 2 Proben 
max. 1000 34.66 2.81 5 Proben, 300prn 
0.55 0.55 34.67 2.84 
11.70 5.97 34.65 2.90 
11.65 10.39 34.88 3.14 
OberflÃ¤ch 34.66 2.82 
088 00 24 1913-1 074 29 070 005 24 430 2857 GKG 0.40 0.40 34.55 4.20 
01.36 1913-2 074 29.070 005 24.430 2852 SL 6.50 5.79 34.60 4.19 
089 0623 1914-1 073 58.280 007 40.310 1664 CTD rnax. 1500 35.01 7.37 10 Proben 
07 19 1914-2 073 58.420 007 41,610 1713 PMU max, 1000 3500 7.24 5 Proben. 300um 
07.25 1914-3 073 58.420 007 41.610 1713 EMP Oberflache 35.08 7.33 
07.30 1914-4 073 58.030 007 39.860 1793 GKG 0 45 0.45 35.00 8 18 
090 PARASOUND und HYDROSWEEP - Survey (Profil 22) 
10.36 von 073 46.900 007 52.200 2013 34.98 7.23 
08.7. 06.00 nach 072 45000 011 00.000 2013 34.82 8.05 
091 08.7 06 34 1915-1 072 45.090 011 00250 2011 NIS rnax. 1750 34.83 8.05 
07.46 1915-2 072 45,310 011 00,410 2011 PMU max. 1000 3491 8 10 5 Proben. 300pm 
08.27 1915-3 072 45.450 011 00.230 2010 CTD rnax. 500 34.92 8.09 4 Proben 
08.00 1915-4 072 45.360 011 00.340 2010 MP OberflÃ¤ch 34.91 8 10 
14. Datenanhang 
Sedimentbeschreibung Kasiengreifer undLote 
(Nurnberg) 
Ziel der sedimentologischen Arbeiten wÃ¤hren des Fahrtabschnittes ARK Vll/1 
war die Gewinnung von SedimentoberflÃ¤chenprobe und von langen Sediment- 
kernen im Gebiet des Kolbeinsey-RÃ¼ckens der Jan Mayen Fracture Zone, vom 
Vesterisbank Seamount und der GrÃ¶nlan Fracture Zone und des Gronland- 
beckens. Es wurden GroÃŸkastengreifer Kastenlot, Schwerelot und Kolbenlot 
gefahren. 
Probennahme 
FÃ¼ geologische und biologische Untersuchungen der obersten Sedimentschich- 
ten wurde der GroÃŸkastengreife (GKG; max. OberflÃ¤ch 50x50 cm; max 
Eindringtiefe 60 cm) eingesetzt. In nur wenigen Ausnahmen war die gewon- 
nene SedimentoberflÃ¤ch gestÃ¶rt mÃ¶glicherweis dadurch bedingt, daÂ das 
GerÃ¤ auf groÂ§ Steinen bzw. auf Basalt geriet. Die fÃ¼ biologische Zwecke 
wichtige Information der Bodenwassertemperaturen direkt Ã¼be der Sediment- 
oberflÃ¤ch wurde mit Hilfe eines elektronischen, digitalen Kippthermometers 
gewonnen, das am Schwenkarm des GKG installiert wurde. Lange Sediment- 
kerne bis max. 7 m wurden mit Schwereloten gewonnen. Ãœberwiegen kam 
das Kastenlot mit einer GrundflÃ¤ch von 30x30 cm zum Einsatz. In Gebieten mit 
harten Sedimenten wurden Schwerelot bzw. Kolbenlot mit einem Durchmesser 
von 123 mm angewandt, mit denen lÃ¤nger Sedimentkerne gewonnen werden 
konnten. 
Kernbeschreibung und Kernbeprobung 
Alle gewonnenen Kerne wurden graphisch dargestellt. Dabei sind Verein- 
fachungen der Lithologie beim Eintragen in Schemata nicht zu vermeiden. Die 
Sedimentfarben wurden mit Hilfe der 'Rock Color Chart' (Geological Society of 
America) bestimmt. Die Codes der Sedimentfarben sind in den Kernbeschrei- 
bungen zu finden. Die Farben mit den in den Kernbeschreibungen benutzten 
Farbcodes sind in einer Liste dem Bericht beigefÃ¼gt Eingehende Beschrei- 
bungen der Farbwechsel finden sich in den einzelnen Gruppenberichten. Die 
Kerne sind mit AWI-Stationsnummern gekennzeichnet. Entsprechende GIK- 
Stationsnummern werden mit einer vorgestellten 2 gekennzeichnet (2.B.: 
AWI-1842-5 entspricht GIK-21842-5). 
1. GKG 
Nach dem Ablassen des Ã¼berstehende Meerwassers wurde die Sediment- 
oberflÃ¤ch eingehend beschrieben, photographiert und anschlieÃŸen beprobt. 
Nach dem Ã¶ffne des GKG-Kernes erfolgte die Beschreibung der Sediment- 
texturen und -strukturen, lithologischen Wechsel und Fossilien. Neben der 
Dokumentation durch Farbphotographien, Radiographien und Archiv-Stechzylin- 
der wurden die Sedimentkerne intensiv beprobt: 
a) OberflÃ¤chenbeprobun 
- Smear slides 
- Beprobung der SedimentoberflÃ¤ch auf Makrobenthos. 
- 1 cm-OberflÃ¤chenprobe fÃ¼ sedimentologische, geochemische 
(C-org, Thorium), mikropalÃ¤ontologisch (Coccolithen, Foraminiferen, 
Radiolarien, Magnetobakterien, Diatomeen) Untersuchungen. 
- Tonmineralogie 
b) kontinuierliche Kernbeprobung 
- Smear slides 
- Sedimentologie (Grobfraktion, Tonmineralogie) 
- Geochemie (C-org, Karbonatgehalt, Porenwasserchemie) 
- MikropalÃ¤ontologi (Coccolithen, Radiolarien, Diatomeen, Foraminiferen) 
- Physikalische Eigenschaften (Wassergehalt, Magnetostratigraphie, 
magnetische SuszeptibilitÃ¤t 
2. Schwerelote 
Nach dem Ã¶ffne der Schwerelote erfolgte eine detaillierte Beschreibung der 
Sedimentzusammensetzung, KorngrÃ¶ÃŸe Strukturen und Farben. Eine Doku- 
mentation der Kerne wurde durch Farbfotographien und Archivkasten erlangt. 
FÃ¼ folgende Untersuchungen wurde eine kontinuierliche Beprobung (Spritzen- 
proben, Beutelproben, ArchivkÃ¤sten der Schwerelote durchgefÃ¼hrt 
- Smear slides 
- Radiographien 
- Physikalische Eigenschaften (Magnetostratigraphie, magnetische 
SuszeptibilitÃ¤t Wassergehalt,) 
- Sedimentologie (Grobfraktion, Tonmineralogie) 
- Geochemie (C-org, Karbonatgehalte, vulkan. Aschelagen, radiometrische 
Datierung) 
- MikropalÃ¤ontologi (Foraminiferen, Diatomeen, Coccolithen) 
Kolbenlote wurden an Bord in 1 Meter lange StÃ¼ck geschnitten, versiegelt, 
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ROCK-COLOR CHART 
LISTE DER GESTEINSFARBEN 
Pale red 
Moderate reddish orange 
Pale reddish brown 









Dark yellowish orange 
Dark grayish orange 
Pale yellowish brown 
Moderate yellowish brown 
Dark yellowish brown 
Dark orange brown 
Dusky yellowish brown 
Dusky yellow 
Light olive gray 
Light olive brown 
Brownish olive gray 
Light olive gray 
Modorate oliv0 brown 
Moderate olive gray 
Olive gray 
Dark olive brown 
Olive gray 





Dusky yollow green 
Dark greenish gray 
Grayish olive green 
1 Gare No. 1842-5 GKG H 6Y027.780 Mater  Bepth: 983 (l L 16.,l.Ã£ 
EOC 43cm 
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botton uater  temp. -0.22S0c 
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1 Core No ,  1842-6 K flL Rater Depth! 968 PI 1 U 690221"256 16O31.515 
;olor Description 
I 
0VR4/S s a l t y  clay 
homoseneous 
streaky at  base 
sandy silty clay 
s l i g h t l y  grey lsh Mot t l ed  
-Â¥v5/ sandy silty clay 
mott led tsv4/13, i n  upc 
par-t streaky 
dropstones comMon <-Sc/" 
between 127cm and 136cfi 
dropstones ra re  between 
136cm and t66cm 
a t  I46cft: dropstone ?4c 
a t  159cm: mot t led layet 
a t  163cm: dropstone < 10 
ne-arly homoseneous 
at  169cm dropstone (3cii 
a t  1 8 % ~ ~  dropstone t4c/i 
at ie4cft dropstone ICP 






MUdClaSt5 <1CM> COMMOn 
194-203~~: Planolites 
iurrowi: c i c ~  in dia~cte 
s i l t y  c l a y  
:lnC 3PaVCl COMMOn 
s i l t y  c l a y  
oarsc-ning dounward? to 
sandy s i l t y  c l a y  
t 2?0-274cm greyi sh 
aminae, inc reasins 
10ttle-d 
sandy s i l t y  c l a y  
sandy s i l t y  c l a y  
laMln4tCd 
ClasFtS (2-3MMÃ COM+ 
s i l t n  c l a y  
>ightly grc-yish ~ottlec 
1 Core Ho. 1843- 5 GK G M a t e r  Depth: 943 n 1 69028'-110 M 16O22.930 
o l o r  D e s c r i p t i o n  
sandy s i l t y  c l a y  
surfacc: sof t .  
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p lank t .  foratts, sponge 
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J c l l y  f ish,  dropstones 
(-3CMl CGMMGn 
t 1 5 ~ ~ :  dark lenses 
i0VRÂ£/Â£ ash laysr 
sandy s i l t y  c l a y  
r i c h  i n  bcnthic and 
Diannt. f o r s ~ s  
dark lenses 
s t  ?Â£CM large dropstone 
( 3 0 ~ ~  i n  di.amctc~B 
ftna 1  y s e s  
bOttOM Mater tefip. -0,517oC 




Born i i1ta Claa Za^' 
~ i l t y  c l a a  
: l l t y  sand/volc.  ash  l e n  
silty clay 
few forams, mudclasts  
and drops tones 
t  SQcm dropstone (5cmi 
sandy silty clay 
ew benth ic  forams 
1roPstOnes C 1  -5mm> commc 
r^e- n u d c l a s t s  
abundant drops  tones- 
t-3cm i n  d i a m e t e r >  
l t  113Cm dPODStOnC <4Cfi i  
sandy silty clay 
ew benth ic  forams, drop  
tones and mudclasts 
t  14SCm: mudclast  layer 
Anal yses 
1 Core No. 1845-2 GKG N 69O27.677 M a t e r  Depth: 922 n 1 15045,77L 
final yses 
bottow water tewp. -0.5d0c 
ricti  i n  forarts 
e'm4/2 sandy silty clay 
1 5 m  22cw 
a t  Â£ C M :  oxydlzed nodule 
a t  =CM: pect in ids ( ~ - 3 c f t )  
abundant 
11 ?Â§CM dropstone 1ay's-r 
Cup to Bett i n  diatteter? 
1 Core Ho. 1845-3 K fiL N 69O27.573 M a t e r  Depth! 922 n 
Iolor Description 1 final yses 
~ V R W Z  sandy silty clay s w s 5 c w  
wi th  brownish, greenish 
MGttlCS 
burrowS Clcw i n  d i a ~ e t e r )  
sttai l  graue1 cowtton 
%VR4/S sandy silty clay 
to  s l i g h t l y  grayish ~ o t t l e s  
5V4 /2  gravel ra re  
KAL 1845-3 
157- ISSCM: sandy layer  
sharp coniac t  s  
sandy silty clay 
-aofiogcne-ous iiii t  t~ fc-i-i 
o o n t a i  Å¸urrow C ice 
i n  diaMetcrÃ 
sandy silty clay 
7 1 - 179CM: burPOws 5VR5/ 
8 3 - 1 8 8 ~ ~ :  i r r e g u l a r l y  
tiapsa Sand lens (2-SCHI 
6 -  ISSCM: burrous 5V5/S 
1-2cm i n  aiaMeterl  
silty clay 
r a y i s h  mottlcs: tsmtt? 
;andy silty clay 
ine ftuaclasts rare 
ravel  rare 
l l s h t l y  sray ish ~ o t i l e :  
M z7acm c n t i r c  corc contaans abundant 
Flankt. f o ra t t l n l fe rs  ana f l nc  
tsand-slzedl uolcariic mater ia l  
m 279cm 
1 Core No. 1846-3 GKG 69O26.517 a t e r  ~ e p t h :  1427 m J,,, Ã£oÃ ,,, 
f- f 
t5 ~ e x t u r e ~ ~ ~ ~ -  Color Qu .= 
-.  - . -. - 
. - . - . - . - 
-,  -. -. - 




s o f t  unevcn Surface 
a 3 3 l .  Korans and LIJOPM 
tubes abundant 
silty clay 
~ o t t l e d ,  n o t  hoftoseneou! 
silty clay 
tomogeneous 
1 Cure N o ,  1846-1 KflL N 69O26.507 K a t e r  Depth! 1 4 2 3 ~  L 1,01,, 
;olor Description 
silty clay 
0v~4"lMUdC l a s t  5 C i@VRZ/Z, 
abundant i - ICM) 
0VR4/2 11 1 t y C 1- 
@VRZ/Z U ~ ~ O L ~ J S J M O ~  t 1 ~ - s  
silty clay 
~ l l g h t l y  g r e e n i s h  ~ o t t l e  . 
a t  6 4 c ~  dropstone 
silty clau 
Ana 1 y s e s  
SM sur face  
KAL 1846-1 
at 1S7cn drovstune 
siIty clay 
a abovc, rtor'e greeni sh 
sl lght ly st reaky 
t 11S4cm drovstÃ¼n ( 7 ~ ~ 1  
F i l t Y  C l a s - i - c l a y e y  Slit 
i l t y  clay 
ll3htlY Mottled 
c l a y  
KAL 1846-1 
1 Core Ho. 1852-1  OK G 7ÃŸ015.22 M a t e r  Depth: 1105  m L 13049.788 
olor D e s c r i ~ t  ion 
silty clay 
avR4'2 soft uncven surfaec, a35 
lbentl~xc +oraMs abundant 
b r o w n l ~ h  sray ldlth 
dusky ~ o t t l c s  
few dropstones i m m i  
s i l t y  c l a y  
5C.f t  
s i l t y  c l a y  
i c h  i n  f t u d c l a s t s  ICM)  
UrrC-!'Ji? C-3CM) 
t 1 5 2 ~ ~  f i - i r a ~ s  abundant  
KAL 1852-2 
~ a n d y  s i l t y  c l a y  
11t1e5, MUdi:1.55t5 C5CM3 
silty c l a y  
,urrot.J-5 < -? *M)  f i i 1e.d 
l t V !  '41-11,:. M.a l t i " - r l a l  
5i lty C lay 
KAL 1852-2 
5iIty clay 
M O t t l ^ d  
1 Core Ho, 1855-1 GKG M a t e r  Deoth;  1855 m 1 N ?8?-043 
olor Description flnalyses 
1 Core No, 1856-2 GK G M 70O38.488 M a t e r  Dep th ;  670 n 1 M 140 27,1 
1 Co re  No. 1857-1 GK G M 7a028.8m M a t e r  Depth:  9 Q 8 n  l u  140 30,3 80 
ftnalyses 
t , ~ - t  t o ~  1-~atcr- t ~ p .  -0 .BE.S^C 






iandy c l a y e y  silt 
t ' - ir ' t ' :cj i te  C ' ?  
si 1 - t ~  c l a u  
t i ' r ' i tCM,  1 ??CM, 1'5-+CM, 
1 4 ~ ~ :  i;ar,d'-i ; t r e i i h . i :  
( i -S . . :M? 
c l a y  
KAL 1857-2 
s i l t y  c l a y  
;light13 mir.tt1ea 
1r-~p5t.:'r,e5, M Å ¸ G  I;:? 5 
mm-cm) c o m ~ m  
Core No. 1864-1 GK G 
D e s c r i  ption 
silty clay 
Â¥t a b o v c  
1 Core Ho. 1865-1 G K Å  Hater Dep th :  2 0 3 . 5 ~  1 ~~~~~;~~~ 
D e s c r i o t i o n  
silty s a n d  
par-t 19 d i  s+ur-ts^c! 
ineS-.-'eri sor"tsurf~i:c- 
!ith pC>:tlrtid:, pelf-c.9- 
, c,phiurceids 
e n t h i c  1:c3^Â¥art and 
r a'-'e-1 6 - 5 c ~ l  at,undar, t 
arid p a t c h c s  arid lef,:e:, 
~s:*t?lCS f-203:Mt S V Q / l Ã  
Description 
Core Ho. 1867-1 GK G M a t e r  Depth :  122 m 
disturbed 
N 7 Ã Ÿ 0 4 e . 6 0  
, 8g0ÃŸ3 g08 
ropstones < - * C M >  cofitho~ 
~elecypÃ¼d (Pect in id?,  
starte-3, braihiopod?, 
ste-roideans, svonses, 
r-yuzÃ¼ans uc tucor-a l l ia  
~ulÃ¼thurolde-ans 
lastrupuds, myoptmr-1dcs 
'eneride , archeosastro- 
>ods. Fuesorel l a  




1 Core  No, 1863-2 GKO H a t e r  D e p t h ;  63 n M H 70Â°45.96 08058.568
e x t u r  
. . . . .  
. . . . .  
. . . . .  
. . . . .  
. . . . .  
. e s . .  
. . . . .  
. . . . .  
. . . . .  
. . . . .  
. . . . .  
"V/^ 
ztruc 
ture  olor D e s c r i p t i o n  
s a n d  
r-ich i n  v o l c .  M a t e r i a l  
F~hluroideans, polychac 
ryozoaris, 3a5t ropoijc, 
+111U3C5.1 LmJOPMt, p d e -  
:YVOdS (14Y-S) COMMOn 
lrop5tone5 6 1 0 - ~ O C M ?  
f inal  yses 
1 Core  N o ,  1870-1 6K G H a t e r  Bepth !  M, 5 n 1 H 70Â°46.37 O s ~ n ,  
i t r u c  
t u r e  















D e s c r i p t i o n  
s a n d  
zur fscs brui'~n sarid 
i Sand? ipple?'?? 
$<H', asq1. ^CT-~MS 
~"iulccthu~widis-ans, f l? tav< 
Si?* U P C h m S  ,X~iMM-=iri 
,s 
.=1 
f inal  yses T e x t u r  
. . . . . .  
S n . . , .  
. . . . . .  
. . . . . .  
. . . . . .  
. . . . . .  
. . . . . .  
. . . . . .  
. . . . . .  
. . . . . .  
. . . . . .  
. . . . . .  
. . . . . .  
. . . . . .  : : : : : :  
. . . . . .  
. . . . . .  
. . . . . .  
. . . . . .  
. . . . . .  
. , . , , *  
. , . . , ,  
m . . , . .  
. . . . . .  
. . . . . .  
. . . . . .  
. . . . . .  
. . . . . .  
. . . . . . .  
. . . . . .  
. . . . . . .  
. . . . . .  
. . . . . . .  
. . . . . .  
. . . . . . .  
. . . . . .  
. . . . . . .  
. . . . . .  
. . . . . . .  
. . . . . .  
s . . . . . .  
. . . . . .  
;;:.;:;:: 
[ Core N o .  1873-1 GK G N 72Â°18.B2 K a t e r  Dep th :  2109 m 1 ,,, liois. 
Description 
1 Cnre Ha,  1873-2 KflL M 7Z018.830 K a t e r  Deptli: 2111 n 1 ,,J llolz, 
olor Description 
KAL 1873-2 
1 3 1 ~ ~  reddlsh patches 
32-137cm gray ish layer SM ,36cM 3 7 - $ 4 0 ~ ~  dark streaks 
SM 140CM 
t  i58cft dark streahs 
6 6 - 1 7 0 ~ ~  s l i 3 h t l Y  streahy 
l 
g r a v e l  
gravel i n  CM-size SM 1 9 5 ~ ~  
OeÅ¸rl flOW? Sm 199cm 
sandy s i l t y  c l a y  
i t h  Å¸roiiJnis streaks i n  
?C upper Part 
t  240cM dark st r o h  
sandy  s i l t y  c l a y  I** 7i47CM 
i 4 5 - Â £ 6 0 ~   MO^ t  l e s  5V4/1 
245-250c~, 255-Z60cm: 
darh ~ u d c l a s t s  ana I 
KAL 1873-2 
30s-S~SCM, 3 a ~ - 3 1 0 ~ ~ :  
bur rows and ~ o t t l e s  
5V4/ 1 
3 i3-324CMt 331 -334CM: 
l i g h t l y  g r a y i s h  M o t t l e s  
3 3 4 - 3 7 6 ~ ~  : 
Pyrgo abundant 
334-340cm, 344-358c~, 
3 6 s - 3 7 7 ~ ~ .  
MO* t l e s  <5V4/ 1 I 
Kirriy Sllt 
? S ~ - ~ S ~ C M  s t  reak'-<.  MO^ t I 
ilty s^ndcoarsening t o  
sssvSW1th Mudclas 
~SS-S~SCM, 396-40 i c n  : 
b u r r o u s  
i C o p s t o n c  ICMI 
03-40eCM: MOti leS 
C 5V4f 1 Ã 
l n e  s-vs-td 1ayer 
. - . . . . . 
sandy s i l t y  c l a y  
15-42BcM dark  MOt t l e s  
and h o r i z .  s t r e a k s  
2 3 - 4 2 6 ~ ~  dark  browni sh 
l-aftinae 
1 2 6 - 4 3 1 ~ ~  burrows 
:alt3 c l a Y  bur rows c5v4/ 
s i l t y  c l a y  
2%? t 2?:-2z:;s12;:k2& 
~ S C M Ã  4 4 0 c ~ ,  4 4 3 ~ ~ .  
I o r l z .  sandy s t r e a k s  
:1ny Ci- 
sandy s i l t y  c l a y  
OraMs abundant 
65-490CM Sl13ht lY  01 1Vfl 
53CM t h i n  dark  g r a y  1135 
5 9 - 4 6 4 ~ ~  h o r l z .  bur rous  
6 7 - 4 7 2 ~ ~  i r r e g u l a r  dark  
PatChc-5 
7 4 c ~  drops tone < < C M ?  
sandy s i l t y  c l a y  
9 3 - 4 . 9 4 ~ ~  gray  sandy l c n  
96-49ScM h o n z .  s t r e a k s  
W 379CM 
i n 3 8 5 ~ ~  dark  g r a y  i n  l o w e r  P a r t  
M 3S9CM 
a t  4 3 i c ~  t h i n  sandy l a ~ i n a e  
SM 433cn 
M 444cM 4 3 6 - 4 4 4 ~ ~  v e r t  i c a l  Sand9 bur row 
KAL 1873-2 
499-503cw slight l y  
grayish 
503-5 10CM 9ray1 Sh 
honzontal  burrow 
5 10-5Â£1crn Â £ 3 2 - Â £ 3 4 ~  
srayish fiottled CN61 
5E6-530cm : f inc dark 
MUdClast5 
3 9 - 5 4 0 ~ ~ :  dark l r r e g u l ~  
st Peaks 
sandy  silty c l a y  
is-scm, 553-556Cw: dark 
i u r l z .  ~o t t les /s t reaks  
sandy ;iity c i a y  
i n e  ~udc las ts ,  wottlcd 
sandy  s i l t y  c l a y  
77-5SQCM daPK SPWI Sh 
h o n z .  streaks 
; 9 6 - 6 0 3 ~ ~  sl lsht  l y  
8rownish. Pyrso abundan' 
6 1 5 - 6 2 4 ~ ~  browni5h 
honzonta l  burrows 
1 C0r-e Ho,  1174-1 OK 0 Mater Depth: 508.8 n 1 12036 ,3G0 N 7 ~ ~ 2 9 . 4 1 3  
f lna l  yses 
siIty clay 
o M o s e n e u u s  
OPaM: COMMÃ¼ 
i u s t e r  anu CM- t h i c ~  
ayer-s o f  s p Ã ¼ n s  s p i c u l i  
1 CorÃ Ho.  1875-8 KRL N 72O32.870 Hater Depth; 2366 m L 12014, lzO 















t o  
0VR4/S 
aVR5/4  
Description I final yses I 
disturbed 
antfc) ~ 1 -  ~ l l t _ _ s O f t - - s ~  
silty clay 
o f t  s e - d i ~ c n t  
andy Cl- S 1 l t _ _ S O f  t 
1 0 9 ~ ~  
silty clag 
6 1 t h  s t r e a K s  0 6  SanfMM, 




o t t l e s  l - i c m )  
H t Y  fand f Ã œ F a M  CoMMÃ¼ 
silty clay 
SM 4 4 9 ~ ~  
q e i . - ~  
t 1 8 3 c M  b u r r o w s  ( -2CM)  
t $ 8 7 ~ ~  s a n d y  s t r e a k  
o t t l c s  o f  r e d d i s h  c o l o r s  
SM 179CM 
silty clay 
n t e r c a l a  te-6 by s a n d y  
t r c a h s  e v c r y  SC*  SM 1 9 8 ~ ~  
KAL 1875-8 
silty clay 
op 4cw 101th dissaminat 
and pan t i c les  
ark Mot t les 
c i S t y  syswS-Ã‘Â¥f f o r a ~ s -  
silt clay 
urrow5 A L l e d  toith 
andy 5111 o f  reduash 
o l o r s  ClQVR5/4l 




t  base: foraM: and ~ u d  
l a s t  5 C-5MMÃ abundant 
silty clay 
ntercalated by sandy 
t  reaKs ( M M ~  
t  top More bro i -~nish 
at 32Q, 3 3 2 - 3 3 3 ~ ~ ;  
l i g h t  l y  SandY and ~ u d -  
1asts 
silty clay 
urrows of P la r ,o l l  tes 
SlIt fCld fOPaMS 
sandy silt 
: t  reaky 
KAL 1875-8 
s a n d y  s i l t y  c l a y  
a t  4Qicm dropstone ({Cm 
s i l t y  5 a n d  
at 446'cm dropstc,nes 
<-zcM) 
c l a y e y  silt 
s i l t y  s a n d  
l i t t 1  CoaPse sand p a r t i c  
s i l t y  c l a y  
s t l f f s  m o t t l e d  
core  ca tche? 
s l l t y  c l a y  
G t l f f  
a t  top  More Sandy 
sm 403cm 
1 Core No,  i.876-1 GKE N 72O48.440 Water D e ~ t h :  2 5 9 2 ~  1 H 12046.350 
~ e x t u r e  Fry- Color Description 
Pyrso abundant 






Texture T&:-I I 
disturbed 
silty clay 
totally dl~turbed by 
corlng and opening 
process 
:ore conslsts of I-Zcm 
hlck hoPizonta1 layers 
'f s11xy clay 
t+ten sandy at tkie base 
11th Shat'p COntaCtS 
disturbed 
silty clay 
tetally dzsturbed by 
corlng and openlng 
Drocess 
KAL 1876-3 
core c Ã ¼ n s z ~ t  of 1-,?CM 
thzck horizÃ¼nta layers 
Of silty clay 
often Sand3 at the baSe 
wlth sharp contacts 
core cÃ¼nszst of I-ZCM 
hick horxzontal layers 
3f silty clay 
>ften sandy at the base 
~ztt? sharp contacts 
KAL 1876-3 
core consists of 1-Zcm 
thlck horizontal layers 
Of silty clay 
3ften sandy at the base 
dzth snarp contacts 
core conslsts o? 1-zcm 
thick horizontal layers 
Q+ silty clay 
2ften Sand3 at the base 
uith sharp contacts 
SM 3 4 C f i  
sandy silty clay 
3VR4fz  t~o~o3eneous 
at 3 7 c ~  a r c > p s t o n e  CZCMB 
KAL 1877-3 
silty clay 
11th graded Sand laYeP5 
-10crt in thickncss> 
sandy silty clay 
urrous common 
ntercalated by sandy 
ayers ~ I C M  in thick- 
es?>, sharp bacic 
ontacts 
silty clay 
nte-rcalatc-d by thln 
andy liiyers and lcnses 




sandy silty c l a ~  
sandy si  lty C lay 
a l c .  benth .  f w a w  
P y r g o  coftfton 
2 S l Z t Y  Cl* Wlth  







n i e r c a l a t e c i  by sandy 
a y e r s  0 ~ m - 7 c m  1n t h i c  
le53) c x h l b l t 1 n g  snarp 
>as ic  c o n t a c t s  
5M 455CM 
a t 457-457 .SCM and 
45% -5-46-OCM 
KAL 1877-3 
s i l t y  clay 
sandy silty clay 
:alt. benth. foraMs 
P y r a o i  c o ~ ~ o n .  ra re  
bÃ¼ &'J s 
silty clay 
nte rca la ted  by sandy 
a y e r s  c ~ m m - t c m  i n  
1 Care No ,  1878-2 GKG H 73015.iee Mater  Depth: 3 8 3 8 ~  1 ,., 09000. 94e 
-t;" -2 
C ~ e x t u r e ~ ~ '  Color Description 
Qu .= 
i e v ~ 4 / 2  silty clay 
sof t  uneven sur face  
covered by iponge; 
fcw gaStropods,Molluscs 
i in fauna) ,  foraMs <Fyrg< 
pcc t  i n i a s  
2 8 
a t  2 6 c ~  layc-r o f  r u s t y  
bro imish  vu lc  . ash 
3 0 
4 0 
-1 l I I I 
SM s u r f a c e  
rowni  sh h o n z .  bur-roms 
astt upper I C M  pale- 
brownist-i burrow! 
4 5 - 1 5 0 c n  dark brownish 
:treak5 at  top, dark 
ol ive gray 1KV3/1)  h y e i  
$ t  base . --.. 
5 0 - 1 5 3 ~ ~  gray ish h o n z .  
t  reaks 
t 1 5 1 ~ ~  orange-brown 
r regular  lenses 
lBVRS/S- lWS'R5/41 
s-artÅ¸ s11ty Clay 
3radln3 downward5 t n t o  
-farKfa a s Ã ˆ Ã  
ayers o f  s i l t y  clay 
rad ins downwards i n t o  
SS^ SS^  S i x t  or 
:lay=:tt>iri sand l a y e r s r  
:I1 Y Cl= sartdy a t  base 
sndy lense-5, inc rcasinz 
u ~ b e r  at  base 
h i n  srayist-t layer, ~ o t l  
SM 2 5 3 ~  M 
a t  top and base 
5h a t  base 
KAL 1878-3 
a t  336cft Sand l a u e r  (BM? 
s i l t y  c l a y  
thin randu lattlrqae a t :  
SSiCM, 5S5CMt ~ S S C M ,  
-.F ~ ~ @ C M J  ~ ~ S C M ,  4 0 0 ~ ~ ~  
402cn, HOEcn, 40s-403cr 
' ~ 3 - a i a c n ,  4Â£1.:~ 
4Â£3-454Cft 42&CM, 434CM 
~SSCMÃ 441CMs 449-450CM 
SL13ht1y 3r-aa15Ki at 3-31.: 
1 Core H O ,  1880-3 OKG Mater  ~ e p t h :  3 3 3 ~  1 M 73032-800 09O04.770 
Color  D e s c r i o t i o n  
to abundant 
at ~ ICM densc layer o f  
sponse splcules ( ~ a t l  
a t  1 7 c ~  dropfftone (-SCMI 
and l i v i n g  pelccypod 
nlds, Rstar tc  
Å r¸YOZOanS SCrpUlldSOn top Of pCCt1- 
nids, sponses, dropstones ( - 1 c ~ )  
1 COMMOn t 0  abundant pelecypod f ragtents  l aye r  o f  densely packed p d e c  ypods a t  base 
1 Core No, 1882-1 GKG N 73O35.520 Mater  Repth:  3 1 6 9 ~  08023,8e0 
t t r u c  




Ã¤and silty clay sm surface 
ur face so f t  arid uneven 
'yrso abundant 1 sft 5cn 
ine graue1 and dropStone? 
- 0 . 5 ~ ~ )  CoMmon On surface 
abundant 




l O V R i / 2  sandy silty clay 
- .-..-..- 
.. -..-. .-.. 
f o r s ~ a  a n d  ffporsgi? 
10 z2.72727 s p l c u l c a  COMMor, 
-..-..-.. - 10VR5/4  
J'J'J' B ~ ~ / ~  claYeY s i l t ~  ash 
- .  - . - . - . 
-. - . . - 
- ,  -. -. - . 
- . - . -. - 
-. - . - . - . 
iOVR4/Â 
. - . -. - 
. - . - . . 
silty clay 
~ u d e l a s t a  < - ~ C M )  
KAL 1882-2 
KAL 1882-2 
a l  tcr-nat ins scqucnce Ã 
silt and c l a y  
KAL 1882-2 
1 Co re  Ho. 1886-3 GK G M a t e r  Depth: 260 n 3 2 - 2 9 0  
w009 0 5 . 2 2 0  
Description f ina l  yses 
. M L - ~ a t e r  t t m p  . - f .04s0c 
-.. 
sandy silty clay 
!ery 5 t 1 f f ,  slx3t-,t1y 
Ir-+.er- tt-4an AtidVe- 
KflL N 73O44.060 Mater Depth:  3B82n 1 ,,, 89a41,L70 
s a n d y  silty c l a y  
i - n t h  abundant. f O r a M S  
i Â £ - i O S c  dsrh hÃœrizc.nt 




fand 1-P ol ive-  gr'ay C, 
a t  Â £ 3 4 ~  th in sandy l a y c  
?34-~3&cf i  s r a y i  svi 5t real-: 
tat~rrc-wed l a y e r  
KAL 1892-3 
EOC 4S6c1- 
s a n d y  s i l t y  c l a y  
5tL f - \  
1 C o r e  N o ,  1893-1 BK0 K a t e r  Depth :  I 2 4 5  n 1 ~~~~~;~~~ 
e x t u r e  ^ '-^  Color T Description flnalyses 
l 
silty clay 
#C-Mogeneous, Pl -nrnM.  5M I S C M  
ÃœPaM? FYP30 COMMCCr8 
I 
s i l t y  clay 
a r k  ~ o t t l f s  
C o r e  N o ,  1894-7 GKG N 7 S 0 4 8 . 8 3 0  K a t e r  ~ e p t h :  i 9 9 2  H 1 ,+, 08015,480 
Description 
s i l t y  clay 
isgl. arid e a l c .  be-r,thi.c 
o r a ~ 3  ( P y r g c i i ,  .:alt. 
:F~Ã¼nges e c h i r ~ o l d s  
Description 
siIty c l a y  
s i l t y  c l a y  
KAL 1894-9 
Ãˆand c l a y e y  silt 
1 Cure No. 1895-9 OK G M 7S024.888 M a t e r  Dep th !  3358~1 1 07018m6Bo 
Textur 
EOC 5 7 , - M  
S t r u t  
t u r e  
" M I  >:CÅ l a g e r - "  
t r r i 3 1 y  t , ~ i ~ t u r t ~ i i t c d  
5 e d i ~ c - n t  c o r i f f i 5 t i n - 2  o <  
1 Cure No, 1895-12 K flL M 7S024. 800 H a t e r  ~ e p t h :  3354~1 1 ,., 07019.788 
disturbed 
olor Description 
^ S l l t Y  
-
- 
S i l t y  
f t n a l y s e s  
a t  S S C M  sr-w'..'el l Ã § y c  ( Z - ~ O M M )  
Cl* 
S l l t Y  C l *  
S I l t Y  C l W i i J l t h  M U d C l a C t  
sand/silty clay 
i r i t e r t a e . 3 d 1 r i = i  c'f 5 1  Â¥: ,=i l - i t ,>ur i te  C M M - ~ ~ I . Z H >  
3 t  ='?:M .aaPH. 3Pa ' - ! IS I ' ~  
l U 0 3 e : l a G t  5 
C !':MI 
KAL 1895-12 
s a n d y  s i l t y  c l a y  
: C  r , t a l  Å¸ur-r-i-ii,~ a n d  
!t r e a k 5  atmur,dant 
V R W Z  s i l t y  c l a y  
1 1 ~ 1 t h  c c a n t o u ~ i t e ' s  a t  
202,: M, 2 0 3  .E -204,: M 
Ãˆ\'i%S/ s i  1 t y  C 1  a y  
i - i l t f i  Cc. r '~ t ' - i~JPl tÂ¥*  
s i l t y  s a n d  
gvR3,a s a n d y  s i l t y  c l a y  
~ 1 1 t h  c e ~ ~ t o u r i t e ' !  a t  
a i a i S - c f t , - $ $ ~ ~ M ~  Â£2-0CM 
SVS/Z 5 3 5  .5-s=.-. 
a  t  Â£~S-Z~"? , :  darl-: 5pc. t  5 
BVWS s a n d y  s i l t y  c l a y  
p l a n h t  , f o r - 5 ~ 5  abunda r i t  1 ~ ( ~ % . C M , ~ ~ S C M :  -f~.ll .arrely l<-rs5e-5 ( 5 m ~ I  
KAL 1895-12 
1 Core Ho, 1898-6 O K  G H 74O59 .140  H a l e r  Depth: 3595 n 1 M 04057 ,940  
;truc 
Cure 
s a n d y  s i l t y  c l a y  
;of t  uncvtn surfacc 
c r y  r i e h  in dali:. fi-,ra 
Mal1 dr'oostc'ries  GM) 
o**on, f t i , ~  A33l. i . ~ o r ~ -  
ubc5 
sur-fsic? di 5turÅ¸e 
1 Core  Ho.  1900-7 GK G M a t e r  Depth!  3538n 1; ~~~~~~~~~ 
olor Description flnalyses 
bot tott iiiater t e ~ p .  -0 .  i 153'"~ 
;va/s s11ty cla~^ri.f;""::^~ 
0\>~4/c; "1 *Y C 1- h,: i~ '~ '3~r6~, ; '~3 
, l a n K ? .  f^r-^^~ SM 4E.CM 
5\'4/Â sllty clay fi-:.rtc.seri~.t~s SM 42CM 
?SJR4/Â plankt . fC.raMi %M d'3i-ft 
sV4/Â 3tt Â£11- 
s. 
(-" 's 




s a n d y  s i l t y  c l a y  
SBE -2 '40cn  g r a m  sl-8 h o n  2 .  l 
str-caKs 
3 4 6 - 3 4 e  . 5 c m  f m e  dzr+l 
MÅ¸d 1 a515 atiundan t 
34:S .E-SSOcn s i l t y  Ãˆn 
s a n d y  s i l t y  c l a y  
d ?  3 E . Z , 5 c ~  g r a v e l  ( 5 - 1 0  
MM 1 SSO-SSSCM sanÅ¸  ~ l l t  
SEE . E . - ~ ~ ~ C M  gr 'agl5h 3 8 2 - = ~ S C M  d-arh o l i v e  s r d g  iaye-r  
~ - : i t  ? l e 5  and b u r r o ~ o s  i c ~ i  t h  ~ r o i ~ ~ r t i s t i  ~ ~ ' 7 - t  le s, 
?:E.&-ZE,9CM 3 F a Y I S V 8  b l O P l Z ,  
s t rcÃ£h burPoL,Js, str'c-ctkff 
? =S%CM d ~ o P S t 0 n ~  <Â£C* 
5 3 - S & 3 c n  dai-H/ol I'.,= 
M,:,? t l c 3  
*-t 3 7 z . 5 ,  3 : 7 e . , ~ ~ :  s t l ~ +  
l a w r s  t & ~ m )  
-72-=.-. - Â ¥ e . ~ . :  ,uarl: h o n 2 .  < t  : .ea~s  
s a n d y  s i l t a  c l a y  
c o a r r c r @ i r , g  dc,L,JniiJarUs t c- 
s a n d y  s i l t  
i ' n?h  g r a y  :t r-rak: 
7": d.-t: ..-:.;,-Â¥,- , bL,r-r,:,L~,s. M,Z,t t 1e5 
4 1 5  . E - - 4 1 7 . E . c ~ :  l a y e r  o f  
s-andy S l l t Y  Cl*, + i r ie .qra'-ds:h lai-ier a t  top 
mÂ£?'Â¥ l^~?ac l^z l a s t  (Emm) 4 2 0 - 4 Z l c M ;  sanda I l l t  < S W / Â £  
Core No, 1901-1 GK G H a t e r  Depth:  35888 1; ~~~~~~~~ 
Color Description f lnal yses 
1 Eu re  Ha, 1901-2 KflL N 75O56 588 M a t e r  Depth:  3554n 0s~44 ' . gz1  
KAL 1901-2 
Ã ¤ i l t  c l a y  
-51 izh+ 19 5 t  r-.?-ika 
sandy silty c l a y  
i ' o r - a ~  3 i" cmftfti:.n 
sandy s i l t y  c l a y  
M'"tt1ed 
KAL 1901-2 
s a n d y  s i l t y  c l a y  
~ c ' t  t le'3 
s a n d y  s t r e a k s  
f-ii'r-ams at,ur,d-ant 
KAL 1901-2 
:llt,, <Iaa Mud; l a s t  5 
MG't t l^d- 
s i l t y  c l a y  
a r - h  MC2t t lf5 
*L., rtU.3.' 1 a :  t 5 
s i l t y  C lay 
11Â¥^Â¥11 MC.111Sd  
45-E.E.Oc M MO P'? 5.nn.3'3 
s a n d y  s i 1 t  
iritcr.:al-5ti*.:l W I  ti-, 
s a n d y  l a y e r s  
s i l t y  c l a y  
1 Care Na. 1982-3 G K G  H 77O25.650 Mater Depth:  42i,8 n 1 05D45. 9i0 
D e s c r i p t i o n  
yai-Kly sr-1 1-P 
sandy silty clay 
+irre g~avel/'co-ar-i:~ Sand 
.c.x4M,:,r,, +.:,PaM5 ,cÃ¼*m,:.r 
sandy s i l t y  c l a y  
Description 
sandy s i 1 t  
rave-HY s y r ~ 3  
KAL 1903-2 
silty s a n d  
1'11 th abundant Â¥=]rav<"' 
1 Cure No, 1984-1 GK B H 77OÃŸ5.14 M a t e r  Dep th ;  1735 n 1 H ÃŸ3059.28 
S t r u c  
ture 
........... 
. . -, , , 
s i l t y  s a n d  
11ght ly  riri's-P than atco'. 
c . r a ~ s  abundant, 
1 1 i 2 C,:.sJ 5 5FC'rt3* SDJ C U  1 < 
Â¥ImM':T 
s a n d  ~ i d d ~ c  gr'-sineaj 
1 Core H o ,  1904-2 KÂ§ Na=ter D e p t h :  1786 3 7 7 a ~ 4 .  / S O  H 83Â¡58,83 
o v ~ : a / a  c l a y e y  s i l t y  sand 
r o ~ a f t s  abundant 
s i l t u  s a n d  
f~:,r-ams' atsur,dar, t 
OL/RÂ£/ sandy s i l t y  c l a y  
tc. - ~ c , r ' a ~ c  c.:.mttc.r, 
KAL 1904-2 
c l a y e y  s a n d y  s i l t  
KAL 1904-2 
Nil 
l a y e y  s a n d a  s i l t  
t 4'5'S~,, , j ~ ~ ~ s ; t c ' n e  <E..": 
s a n d y  c l a y e y  s i l t  
OKO N 76'55.130 Mater  Depth!  1761n 1 "  23.910 
olor 
s i l t y  c l a y e y  s a n d  
'S ^ori^-riini Â¥f^ra '^ -n^dt 
3 r-1,:h in ,:zlc. + G^Â¥ 
, e r . t t h i c  f.z,r-an; < F y r q c , >  
s i l t y  c l a y  
t h  M,:,+. t 1 e ~  CE'v'F.S/4? 
i i t  ?Å¸C dr':'ps^,^,,e? 
e r  r - i c h  i n  p l a n t : ? .  
:,:, rzft 5 
,,.,,+c,Ser,ec:m s 
:? : . E ~ M  ~3rc~p - ' ; f ~ : , r , i ?5  C - i c ~ i  
I{ flL M 76'55.510 Mate r  D e p t h :  1765 n 1 H 22 .34n  
D e s c r i p t i o n  
s a n d y  c l a y e y  silt 
6,:. 4 M  S V: ,2,MMCr# 
s a n d y  c l a y e y  s i l t  
:<r  :M 5 C ,:.mrnc,n 
t M P 3 r e y  s a n d y  
1 - a ~ ~  
c l a y e y  s a n d y  s i l t  
G o r - 5 ~  s atddrtdiin t 
-it 4:%M 5-i"iall dPC-D5?,- ine:  
c l a y e y  s a n d y  silt 
^ ~ ' r ' 2 M i ?  Â¥:';'ftftG'n b , iSe  
5 l l ^ h t l 3  = r e e n , 5 t - ,  
3 1 -:E.-: - ,.M dnrh: a r c y  $ a n - 3 3  
l G 3 f r -  
KALI 905-2 
s a n d y  c l a y e y  s i l t  
'Â¥,3P-SM: dr":*c'fft,:~ri'e': 
s a n d y  s i l t y  c l a y  
c l a y e y  s a n d y  s i l t  
M d 1 1  dr":'c'5to"es 
s i l t y  c l a y  
? r-czr.~ L'JI t h  c t i s r i ~ i r v 3  
co1c.r-3 
=.=7-2.30,:,+ ara.3 
sllgv,tly m , : . ? t l e , j  
tfit/%./z s a n d y  c l a y e y  silt 
40:-+078:fi 51x$h+ly :zr,,32 
1 Core H o ,  1906-1 GK G H a t e r  Depth: 299qn 1 "  LI 76 82 58.5' '  C ~ ~ . C I ~ O  
s i l t y  s a n d  
t + . , ~ - x n ~ * ~ a l  Sand> 
l a n k t  . + c c r a ~ 5  2nd P3v3~: 
2 u n d a r t t  
:arorrge anc! ~ c , l l u % , ; 5  
s i l t y  c l a y  
4,,t t 1 e 5  CE.V3/2> 
E.-z*,:M +*,,J .,rc.p5~c."e5 
s i l t s  c l a y  
*M.:a9er,c,:,8A5z a t  z4,cm +?I 
a n d  + c . r m l r , l  + e r a l  x,r,< 
s i l t y  c l a y  
i a r $ r , t  . + i , v a ~ s  a r v j  ~ 3 ~ 3 , :  
t , * Jn .3an t  , k-,,=,~.=,3erqea:m82 s 
e d l m e r ~ t ,  ~ , = . t t l c 5 ( E . V 3 / 2  
R n a l  y s e s  
.z 6.:. ?&M 5 a t u r , , j a r ,  t 
YY'F.&/Z s a n d y  s i l t y  c l a y  
v l a r ~ h t  , +,:,rat45 a t ,u r t , 3a r t t  
E,- 1 E,,: m: F y r s c ~  a tmundar ,  t 
i Z - i S c ~  3 r a g l s t - I  m c ~ + . + , l e 5  
i?-ZE.CM k,r,:,L,Jr#l 5 t - r / 3 r a y l  51.8 
t - ,c,P3z,  5 t  veak .5  
ss. is/2 s a n d y  s i l t y  c l a y  





<  MI rg1 6 ~ ~ 2 1  ,z,,:,ze) 
s a n d g  s i l t y  c l a y  
~ . ~ . K . - S ~ G . , C M  3PZSX $V, 
t.s,?P,:n,.Js <EMM>,  M,:,?! 1e5 
Color Description 
I 
IOVF:~/E. si1"ty s a n d  
< + o r T i M i r ~ i  f"-r-sl s-snd:~ 
KAL 1908-2 
KAL 1908-2 
s i 1 - t u  c l a y  
silty c l a y  
I---rt., 3r+t ~ c , - t ? l c ;  sriÅ 
Â¥r-.L-ab? L.urr.:.i.J M l l i r , ^  
F>-""-'!"'^ t .  ^c'rr.'*s cÂ¥:Â¥rv-,c' 
H ; - 4 E E c n  s t rona1'- l  
t' I 'C. t i ~ r  C+!?,> 
KAL 1908-2 
1 Cure No.  1916-1 GK G a t e r  Depth: 2448n 1; ~~~~~:~~~ 
lsof t ,  uneven surface w i t  
ca lc .  sponses, wormtubes 
gasto~ods. D ~ C  t l n lds .  
o l o r  
- . . .  
hydrozoa, ca lc .  and as3l  
benthic forams <~yr'go?, 
p lankt .  forams 
dropstones CMM-CM) on 
surface 
D e s c r i p t i o n  
r i c h  i n  p lankt  . forams 
U d C S  C 1Mft. 10VR2/21 
cummur 
few ~ u d c l a s t s  <-BMM 
l0~fe2/2 
few mudclasts C-SmM, 
10VRS/2 
r i c h  i n  p lankt .  forafts 
s l i s h t l y  b io turbated 
f tna lyses  
bottom u~ate-r te-MP. -i.06soc 
SM surface 
0-SCM racti i n  p lankt  . forafts 
pyr-so rare 
9-16cm r i c h  i n  Pyrso 
D e s c r i p t i o n  
sandy s i l t y  c l a y  
2-12cm plankt .  forafts, 
Pyrso abundant 
8-S4CM darK gras MOtt le 
E S - 5 3 c ~  f i n e  graue1 and 
MUdClaStS COMMUr 
44-46c~  stre-aky dark 
gray laye r  
sandy s i l t y  c l a y  
wi th  f i n e  dark burrows 
sandy  s i l t y  c l a y  
w i t h  rare- Fine graue1 
6@-70cM burrObJS abundan' 
CB.S-lCM1 
30-92 sandy Eurroided la: 
f l n a l y s e s  
sm Icm___plankt .  foraft, Pyrgo abundant- 
KAL 1910-2 
04-1Q5CM dank dropstone 
106-11tCM, 115-12iCM: 
jark gray mot t les abunda 
sandy silty clay 
132- 1 4 4 ~ ~ :  dark 3raY 
MÃ¼t11C CGMM0r-i 
~t 143crt: oc-snge Fe-0-cla 
4 0 - 1 4 4 ~ ~  gray ish burroLiJ 
4 5 - 1 4 6 ~ ~  o l i v e  gray Lay 
46-ISQCM Ol ive 9r-i-Y Mud 
l a s t S  abundant (-2CMI 
' $ 7 - 1 4 9 ~ ~  f i n e  grayist? 
st reak! 
53-$&?CM o l i v e  sray 
Streaks and ~ o t t l e i  
69-175CM Ol ive 3raY 
streaks and ~ o t t l e :  
sandy silty clay 
joluncore zncrcasin3 
nuttber o f  dark 3ray 
mot t les 
sandy silt 
sraya3h h o n z .  5t reahs 
sandy silty clay 
t x l i  t h  abundant Plankt , 
Forams and common Fyrgo 
Â £ 0 3 - 2 0 5 ~  mot t led dark 
grayi SI? laye-r 
silty sand 
< f o r a ~ i n i f e r a l  ooze3 
in tense ly  burrowed 
sandy silty clay 
!41-251CM f inc  dark sray 
>urrotOs tmmi abundant, 
a r k  gray burroli-is t { C M ]  ÃœMMO 
ci1ty Clay 
sandy silty clay 
gradins doiiincore i n t o  
silty sand 
i^i t h  abundant g ray i  Sn/ 
;rotdnish burrotds, ~ o t t  l c  
n d  h o r i z .  stre-aks 
:M 2 6 2 ~ ~  
26S?-269c~ f i n e  11sht s ray ish  ia f i i nae-  
KAL 1910-2 
sandy silty clay 
sandy si lt 
11th  abundant dark srayl  
,ott1es 
07 -309c~ ,  3 1 7 - 3 1 9 ~ ~ :  
eddi SI> brot,ln Mott les  
sandy silty clay 
4 - 3 6 2 ~ ~  o l i v e  sray 
laycr  iijith abundant 
burrolus ( 0 . 5 - ~ C M ?  
silty clay 
i t  ~ S ~ C M ,  ~ W C M  layer-5 
'if ~ u d c l a s t s  C-5MMl 
silty ClaY 
4Q9-417CM BlGtUr'bated 
3 3 5 - 4 0 ' 9 ~ ~  f o r a ~ s  ra re  
SM 305CM 
3 1 2 - 3 1 5 ~ ~ :  silty clay 
KAL 1910-2 
B V R ~ / ~  clay 
t o  s l i g h t l y  s i l t y  
a t  530ca, 5 3 7 - 5 3 8 ~ ~ :  
E7'm4/2 m a l l  gray nudc l as?  s 
522-525cm slightlydar'kc 
a t  5 3 8 ~ ~  l i g h t  gray M U ~  
C l a n  
foraMS abundant doiijn to 
0VR6/2 
537cr 
5 6 0 - 5 7 0 ~ ~  burrolijs 
3VR4/2 silty clay 
SVR5/4 
silty c l a y  
sr-ay mottlc-s <N4> and 
to M U ~ C ~ ~ S ~ S  Â¥a 6 4 4 - ~ U ~ C M ,  
65 1 - 6 5 4 ~ ~  
SVR4/2 
; o l o r  D e s c r i p t i o n  f l n a l  y s e s  
bottom water temp. -Qi4ioc 
o v ~ w a  s i l t y  s a n d  surface s i ~ i c e o u s  sponges common 
i f o r a ~ i n i f e r a l  sand> very r i c h  i n  Pyrgo and p lankt  
evrn surfacc coverea by 5cm forams black dropstones t-scmt 
calc . sponses, iuormtubes, sedimen t homogeneous 
0
e v ~ a / e  s i l t y  c l a y  
wottled, p lankt .  for-ims iQcm 
abundant 
Q V R 4 f 2 g i l t y  c l a y  mott led 
-5VSi'E- 
s i l t a  c l a y  
t o  mot t led sm 50cm 
5VR5/6 




iov~4/"2 s i  1 t y  s a n d  
.............. 
.... forams abundant. 
i0VR4/2 s a n d y  s i l t y  c l a y  
at  iQcm brownlsh streaH.5 
- .. -..-. .- 
. L  -..-. z - . .  at  t3cm dark srayist-t 
-,.-. ,-..- streaks SM i5cm 
. , - . . - . . - . . 
-..-..-. .- 
. . - . . - , . - . . t s v ~ w 4  s a n d y  s i l t y  c l a y  
t o  forams common, Sm 27cm 
75-82cm dark o l i v e  
st Peaks and mo?E%s 
82-84cm s i l t y  Sand 
84-s?cm rnudclast~ 
iav4Ãˆ' c l a y e y  s i l t y  sand 
- -....... .- 
few mudciasts 
.. 
.,-. .- .,-.. 
-..-.. -..- 
.. -..-..-.. J ?  iQVRS/S s a n d y  s i l t y  c l a y  98cm 




~ e x t u r e ~ " , , ^ '  
.............. 
.............. 
C o l o r  D e s c r i p t i o n  
sandy silty clay 
s l l g h t l y  o l i v e  
s t rons ly  b lo turbated 
fOPaMS COMMOn 
sandy silty clay 
fGPaMS common, 
34.5-42cm ~ u d c  l a s t  s 
sandy s i l t y  c lay  layer  
sandy silty clay 
st rongly  b io turbated 
sandy silty clay 
~JI t h  sandy st reaks 
75-8riCft dar& o l i v e  qray 
?treakS arid M0%1* 
S2-SAcm 511 t y  3and 
$4-87c~  ~ u d c l a s t  s 
clayey silty sand 
ffid MUdC1.5StS 
sandy silty clay 
Â£ 1.5-Â£14.5~ dark sray 
ist1 streak 
214-2 i6c~  p lank t .  foran 
CÅ¸MMGr 
sandy silty cIay 
strongly bieturbatCd 
(KAI MUdClaSts 
sandy silty clay 
; t rongly  b io turbatcd 
sandy silty clay 
33 1 - 3 3 4 ~ ~  d a r k  s r a y  1 sh 
1ayer 
S t  347cM Mudclast  
s t r o n s l y  b i o t u r b a t e d  
sandy silty clay 
eiu ~ u d c  1 a s  t s  t - 2 ~ ~ 3  
homogcncous 
sandy silty clay 
s i o t u r b a t i o n  
sandy silty clay 
374-376CM d a r k  3 r a y l  sh 
mot t les ,  forams comMon 
sandy silty clay 
w d c  l a s t  s  abundant 
at 3 9 8 . 5 ~ ~  drops tonc  
silty sand 
t 4 0 7 . 5 ~ ~  Mudc las ts  cce 
silty clay 
4 i2-4 i4cm s i l t y  sana 
415-417cm g r a y i s h  
s t r c a h y  layer  
4 1 9 - 4 2 2 ~ ~  StrCaKY 
431-434cM mudc las ts  
4 3 7 - 4 3 % ~  f o r a s  
mudc las ts  <-IMM> abundant 
I 
s i l t y  c l a y  sm 505cm ' 
a t  5 0 9 . 5 - 5 1 0 . 5 ~ ~  sandy 
I l a u e r  
1 Core H o .  1912-7 GK G M a t e r  Depth:  3727 n 1 
s a n d y  s i l t y  c l a y  
sur face  w 1 t t - i  i c t i n i a s ,  
hexac t i n i a s ,  Â¥agsi i i~orft 
tubes, r i c h  i n  p l a n k t .  
forams 
S - 1 2 c ~  r i c h  i n  p l a n k t .  
forams 
1 2 - 2 1 ~ ~  p l a n k t  . fopaws 
abundant 
sand  < c o a r s e i  
h l l th  MUdCl.5St3 (-2MM1 
_ _ _ _ _ _ _ _ i Q V R Z / Â £ _ _ _ _ _ _ _  
s i l t y  c l a y  
s i l t y  c l a y  
dark  MUdC l a s t  s C-ZMM, 
10VR2/2) 
f t n a l y s e s  
bottom M a t e r  teftp. - 1 . 0 ~ 2 ~ ~  
SM sur face  
1 C o r c  No,  1KI-1 OK O Mater Depth: ZB57n 1 F ~ $ ~ ~ ; ~ ~ ~  



























C o r e  N o ,  1914-5 BK 6 N 7 3 0 5 8 . 8 3 8 0  
'2 
3 
~ e x t u r e  
. . . . . . . .  
































s i1 t -y  c l a y  
planht . foratt; dnd Pyrgo 
abundant 
at S ~ C M  s i i t y  c iay  iensc 
r i e h  i n  p lank t .  for-arts 
6 iBR3/6Ã 
s i l t y  c l a y  
PlanKt . fOPsiM$, PYrgO 
. -. - . - 
- . -. -, -. - 
. - . - . - 
, -. - , -. - 
: -----Y 












s i l t y  sand 
C f o r a ~ i n i  f c r a l  sandi 
riet, i n  p iankt  . f o r a ~ ~  
n o t t l e d  <10VR4/2) 
Color  
i e v ~ s / a  
SVR4/4 
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